United Arab Emirates University

Scholarworks@UAEU
Theses

Electronic Theses and Dissertations

4-2017

The Defective Administrative Decision
Transformation
منذر فخري الشناق

Follow this and additional works at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/all_theses
Part of the Law Commons
Recommended Citation
 منذر فخري,الشناق, "The Defective Administrative Decision Transformation" (2017). Theses. 614.
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/all_theses/614

This Thesis is brought to you for free and open access by the Electronic Theses and Dissertations at Scholarworks@UAEU. It has been accepted for
inclusion in Theses by an authorized administrator of Scholarworks@UAEU. For more information, please contact fadl.musa@uaeu.ac.ae.

اﻟﻌﻨﻮان

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون
ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم

ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب
ّ

ﻣﻧذر ﻓﺧري اﻟﺷﻧﺎق

أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم

إﺷراف أ.د ﻣﺟدي ﺷﻌﯾب

أﺑرﯾل 2017

iii

ﺣﻘوق اﻟﻧﺷر©  2017ﻣﻧذر ﻓﺧري اﻟﺷﻧﺎق
ﺣﻘوق اﻟﻧﺷر ﻣﺣﻔوظﺔ

vi

اﻟﻣﻠﺧص
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب إﻟﻰ ﻗرار أﺧر ﺳﻠﯾم ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرھﺎ وﺳﯾﻠﺔ
ﺗﺗﻧﺎول اﻷطروﺣﺔ ﻓﻛرة ّ
ﻣن وﺳﺎﺋل إﻧﻘﺎذ إرادة اﻹدارة ،واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣﺎﻻت ﺑط ﻼن اﻟﻘ رار اﻹداري وﻣ ﺎ ﯾﺗﺑ ﻊ ھ ذا اﻟ ﺑطﻼن
ﻣن آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة واﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء.
وﻣﻔ ﺎد ھ ذه اﻟﻔﻛ رة أﻧ ﮫ إذا ﻛ ﺎن اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟﺑﺎط ل أو اﻟﻘﺎﺑ ل ﻟﻺﺑط ﺎل ﯾﺗﺿ ﻣن أرﻛ ﺎن
ﻗرار إداري آﺧر ﺻﺣﯾﺢ ،ﻓﺈن اﻷﺧﯾر ﯾﺻﺢ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟﻘرار اﻟذي ﺗ واﻓرت أرﻛﺎﻧ ﮫ ،إذا ﺗﺑ ﯾن أن ﻧﯾ ﺔ
اﻹدارة ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد ﻟو ﻋﻠﻣت ﺑﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻷﺻل.
وھذه اﻟﻔﻛرة ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم وإﻧﻣﺎ ﺗﻣت اﺳﺗﻌﺎرﺗﮭﺎ ﻣن ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون
ﺗﺣول اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺑﺎطل إﻟﻰ ﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺻﺣﯾﺢ ،وﺗﺣدﯾ دا ﻓ ﻲ
اﻟﺧﺎص ﻗﯾﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ّ
ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌﻘدﯾﺔ.
وﺗﻧﺑﻊ أھﻣﯾﺔ ھذه اﻟدراﺳ ﺔ ﻣ ن ﺧﺻوﺻ ﯾﺔ اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ﺣﯾ ث أن ﻟﮭ ﺎ ﺻ ﻔﺎت وﻣزاﯾ ﺎ
ﺗﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﺧرى ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋ دم وﺟ ود ﻧ ص ﺧ ﺎص
ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﺑﺎﻟرﻏم اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﮭﺎ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺدارة أو اﻷﻓراد.
ﺑﺎﻟ ّ
ﺗﺣول اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﺣث
وﻗد ﺳﻌت ھذه اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ﻓﻛرة ّ
إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن ،ﯾﺗﻧﺎول اﻷول ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻧﺷﺄة ﻓﻛرة ﺗﺣ ّول اﻟﺗﺻ رﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧط ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧون
اﻟﺧﺎص ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺷراﺋﻊ اﻟﻘدﯾﻣﺔ أو اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺷ روط اﻟواﺟ ب ﺗواﻓرھ ﺎ
ﻹﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ،ﻛﻣ ﺎ ﺗﻧ ﺎول أﯾﺿ ﺎ ً ﻣﻔﮭ وم ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾ ب وﺷ روط ھ ذا اﻟﺗﺣ ّول،
وﺗﻣﯾﯾزه ﻋن ﻏﯾره ﻣن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ.
وﺗﻧﺎول اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء ﻣ ن ﻓﻛ رة ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾ ب
واﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﮭذه اﻟﻔﻛرة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺑﺣ ث إﺟ راءات اﻟﺗﺣ ّول واﻟﺟﮭ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ ﺑ ﺈﺟراءه،
ﺗﺣول وﻣﯾﻌﺎده ،وآﺛﺎره.
واﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠ ّ
وﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻖ ھذه اﻟﻔﻛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ
ﻹﻧﻘﺎذھﺎ ﻣن اﻟﺑطﻼن ،وﻟﻛن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣزاﯾﺎ ھذه اﻟﻔﻛرة إﻻ أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻟم ﺗطﺑﻘﮭﺎ وﻟم ﺗﺄﺧ ذ
ﺑﮭﺎ ،ﺣﺗﻰ أن ﺑﻌض اﻟدول اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺑﮭﺎ ﺗطﺑﻘﮭﺎ ﺑﺻورة ﻗﻠﯾﻠﺔ وھو ﻣﺎ ﺗظﮭره ﻗﻠﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ،ﻣﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول ﻓﮭم ھذه اﻟﻔﻛرة
وإدراك ﻣدى ﺟدواھﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ً أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻘﻧن ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﺑﻌد.
ﻛﻠﻣﺎت اﻟﺑﺣث اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  :ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب ،اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب ،اﻟﺗﺣول.
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اﻟﻌﻧوان واﻟﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
The Defective Administrative Decision Transformation
Abstract
This thesis deals with the idea of transformation the defective administrative decision
to another lawful decision as one of the means which lets the will of the
administration survive, and reduce the administrative decision nullity cases, and its
negative effects on the administration and on individuals as well.
This idea means that if the void administrative decision or the voidable one contains
the elements of another correct decision, the latter one will be considered as the legal
and true decision if it obviously appears that the intention of the administration
would tend to the new decision

if it had known the invalidity of the original

decision.
This idea was not well-known in the scope of the public law, but has been borrowed
from the scope of the private law by analogy with the idea of turning the illegal act of
law into the correct legal act, and specifically in the field of contracts.
This study is of great importance because of the privacy of administrative decisions
as they have their own characteristics

and advantages which make them different

from other legal actions, in addition to the absence of a specific legal text about the
administrative law; despite of its great benefits that can be achieved for

both

administration and individuals.
This study aims to clarify the idea of the defective administrative decisions
transformation by searching in the origin and conditions of the legal acts
transformation idea in the scope of the private law, either in the old laws or new
legislations, and also deals with the concept and conditions of the defective
administrative decisions transformation, then distinguishes it from similar lawful
ideas in the first chapter.
In the second chapter, the study deals with the position of law scholars ( fiqh) and
judiciary regarding the idea of transforming the defective administrative and its legal

viii

basis, furthermore search the transformational procedures and the designated
authority, and the legal nature of the transformation and its period and effects.
The conclusion from this study emphasizes the importance of the implementation of
this idea on the defective administrative decisions inorder to save it from nullity, but
despite of this idea advantages, many countries have not implemented or considered
it. even some of the countries that accepted the idea apply it in a very narrow limit,
and This is what can be noticed due to the so limited number of judicial decisions.
This raises many questions about the level of understanding of the idea and its
effectiveness and benefits, especially as it has not been legislated in the public law
yet.
Keywords: The Defective Administrative Decision Transformation, Administrative
Decision, Transformation.
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ﺷﻛر وﺗﻘدﯾر

اﻟﺣﻣد واﻟﺷﻛر

ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋدد ﺧﻠﻘﮫ ورﺿﻰ ﻧﻔﺳﮫ وزﻧﺔ ﻋرﺷﮫ وﻣداد ﻛﻠﻣﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ

ﻧﻌﻣﺎﺋﮫ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌد وﻻ ﺗﺣﺻﻰ ،واﻟﺣﻣد

اﻟذي أﻋﺎﻧﻧﻲ ﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم ھذه اﻟدراﺳﺔ.

وﻋظﯾم اﻟﺷ ﻛر واﻟﻌرﻓ ﺎن )ﻟﻺﻧﺳ ﺎن( اﻷﺳ ﺗﺎذ اﻟ دﻛﺗور ﻣﺟ دي ﺷ ﻌﯾب اﻟ ذي ﻛ ﺎن ﻟ ﮫ اﻷﺛ ر اﻟﻛﺑﯾ ر ﻓ ﻲ
إﻧﺟﺎز ھذه اﻟدراﺳﺔ ،واﻟذي ﻟن أﺳﺗطﯾﻊ أن أوﻓﯾﮫ ﺣﻘﮫ ﻣﮭﻣﺎ ﺻﻐت ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات.
واﻟﺷﻛر ﻣوﺻول إﻟﻰ أﺳﺎﺗذﺗﻲ اﻟﻛرام أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ﻓ ﻲ ﻛﻠﯾ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧون ﻓ ﻲ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﺣ دة ،اﻟ ذﯾن ﻟ ن أﻧﺳ ﻰ ﻓﺿ ﻠﮭم ﻣ ﺎ ﺣﯾﯾ ت ﻋﻠ ﻰ ﻛ ل ﻣ ﺎ ﺑ ذﻟوه وﻗ دﻣوه ﻟ ﻲ ﻣ ن ﻋﻠ م ودﻋ م
وﻣﺷﺎﻋر راﻗﯾﺔ.
وﺟزﯾل ﺷﻛري ﻷﺳﺎﺗذﺗﻲ اﻟذﯾن ﺗﺗﻠﻣذت ﻋﻠﻰ أﯾ دﯾﮭم ﻣﻧ ذ ﻧﻌوﻣ ﺔ أظﻔ ﺎري ،راﺟﯾ ﺎ ً اﻟرﺣﻣ ﺔ واﻟﻣﻐﻔ رة
ﻟﻣن ﺗوﻓﺎه ﷲ ،وطول اﻟﻌﻣر واﻟﺻﺣﺔ ﻟﻸﺣﯾﺎء ﻣﻧﮭم.
وﻣن اﻟﺷﻛر أﺟزﻟﮫ ﻟﻛل ﻣن ﺳﺎھم وﺳﺎﻋد ﺑﺄي ﺻورة ﻓﻲ إﺗﻣﺎم ھذه اﻟدراﺳﺔ.
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اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﯾﻌ د اﻟﻘ رار اﻹداري ﻣ ن أھ م اﻷدوات اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻹدارة ﻟﻠﻘﯾ ﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﮭ ﺎ ﻣ ن أﺟ ل
ﺿﻣﺎن ﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ً ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم .وﻟﻛن ھذه اﻟﻘرارات أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﻗ د ﯾﻌﺗرﯾﮭ ﺎ ﻋﯾ ب
ﻣن اﻟﻌﯾوب ﯾﻣس ﻣﺷروﻋﯾﺗﮭﺎ وﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ،اﻷﻣ ر اﻟ ذي ﯾﺗرﺗ ب ﻋﻠﯾ ﮫ اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن اﻵﺛ ﺎر
اﻟﻘﺎﺳ ﯾﺔ أھﻣﮭ ﺎ اﻟﻣﺳ ﺎس ﺑﺣﻘ وق اﻷﻓ راد وﻋ دم إﺳ ﺗﻘرار اﻟﻣراﻛ ز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻧﺷ ﺄت ﻋ ن ھ ذه
اﻟﻘرارات ،ﻧﺎھﯾك ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﺳﯾﻠﺣﻖ وﯾﺷوه ﺻورة اﻹدارة ،وﯾﺿ ﻌف اﻟﺛﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗ درﺗﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ
أداء ﻣﮭﻣﺎﺗﮭﺎ وواﺟﺑﺎﺗﮭﺎ ﺿﻣن إطﺎر ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ.
ﻟذا ﻓﺈن إﻧﻘﺎذ إرادة اﻹدارة واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣﺎﻻت ﺑطﻼن اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﮭ ﺎ ﻣ ﻊ
ﻣراﻋﺎة إﺣﺗرام اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓراد ﯾﻌد ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻓراد ﻋﻠ ﻰ
ﺣد ﺳواء.
وﻗ د دأب ﻓﻘﮭ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧون اﻹداري وﻣﻌﮭ م اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ﻋﻠ ﻰ اﺑﺗ داع اﻷﻓﻛ ﺎر واﻟﺣﻠ ول
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻹدارﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻧﺻوص اﻟﻘ واﻧﯾن اﻷﺧ رى وﺗطوﯾﻌﮭ ﺎ ﺑﻣ ﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳ ب
وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري.
وﻣن اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺑﺗﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻖ ﻣ ﺎ ذﻛ ر آﻧﻔ ﺎ ً )ﻓﻛ رة ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾ ب( اﻟﺗ ﻲ
ﺗﻣت اﺳﺗﻌﺎرﺗﮭﺎ ﻣن ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص وإﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ وھﻲ ﻣوﺿوع ھذا
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب إﻟﻰ ﻗرار آﺧر ﺻ ﺣﯾﺢ إذا ﻣ ﺎ
اﻟﺑﺣث وﺗﺗﻠﺧص ھذه اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ّ
ﺗواﻓرت ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ.
ﺗﺣول ﻣﻧ ذ ﻧﺷ ﺎﺗﮭﺎ وﺣﺗ ﻰ اﻧﺗﻘﺎﻟﮭ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻌ ﺎم،
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن ھذا اﻟﺑﺣث ﺳﯾﺗﻧﺎول ﻓﻛرة اﻟ ّ
واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧطﺎﻗ ﮫ ،وﻣ دى اﻟﻔﺎﺋ دة اﻟﺗ ﻲ ﯾﻣﻛ ن ﺗﺣﻘﯾﻘﮭ ﺎ ﻣ ن ﺗطﺑﯾ ﻖ ھ ذه
اﻟﻔﻛ رة ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﯾد اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑ ﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟ ﻺدارة وﻟﻸﻓ راد ،ﺧﺻوﺻ ﺎ أن اﻟﻘ رارات
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اﻹدارﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺎت وﻣزاﯾﺎ ﺗﺟﻌﻠﮭ ﺎ ﺗﺧﺗﻠ ف ﻋ ن ﻏﯾرھ ﺎ ﻣ ن اﻟﺗﺻ رﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧط ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧون
اﻟﺧﺎص.
أھﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع وأﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎرة
ﺗﻧﺑ ﻊ أھﻣﯾ ﺔ ھ ذا اﻟﻣوﺿ وع ﻣ ن أھﻣﯾ ﺔ اﻟﻘ رار اﻹداري ذاﺗ ﮫ ﻛﺄﺣ د أھ م أدوات اﻹدارة اﻟﺗ ﻲ
ﺗﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﮭﺎ ،ﺣﯾث أن ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻗد ﯾﺷوﺑﮭﺎ ﻋﯾب ﻣن اﻟﻌﯾوب ﯾؤدي إﻟﻰ
ﺑطﻼﻧﮭﺎ اﻷﻣ ر اﻟ ذي اﻗﺗﺿ ﻰ اﻟﺑﺣ ث ﺣ ول إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ ﺗﺣ ّول ﻣﺛ ل ھ ذه اﻟﻘ رارات اﻟﻣﻌﯾﺑ ﺔ إﻟ ﻰ ﻗ رارات
ﺳﻠﯾﻣﺔ إذا ﻣﺎ ﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻘ رار اﻟﻣﻌﯾ ب ﻋﻧﺎﺻ ر ﻗ رار إداري آﺧ ر ﺻ ﺣﯾﺢ ،ھ ذا ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻋ دم
ﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم.
وﺟود ﻧص ﺧﺎص ﺑﺎﻟ ّ
وﻋﻠﯾ ﮫ ﻓ ﺈن اﻟﺑﺣ ث ﺳ ﯾﺣﺎول اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن اﻟﺗﺳ ﺎؤﻻت أھﻣﮭ ﺎ ﻣ دى ﺻ ﻼﺣﯾﺔ ﺗطﺑﯾ ﻖ ھ ذه
اﻟﻔﻛرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘرار اﻹداري وﻣ ﺎ ھ ﻲ اﻟﺷ روط اﻟواﺟ ب ﺗواﻓرھ ﺎ ﻹﻋﻣ ﺎل ھ ذه اﻟﻔﻛ رة وھ ل ﺗﺣﻘ ﻖ
اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﮭﺎ؟ ،وﻣﺎ ھوﻣوﻗف اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء واﻟﻣﺷرع ﺣﯾﺎﻟﮭﺎ ؟ .وﻣﺎ ﻣدى ﺗطﺑﯾﻖ ھذه اﻟﻔﻛرة
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول ،وﺧﺎﺻﺔ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة؟.
ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث
اﺗﺑ ﻊ اﻟﺑﺎﺣ ث ﻣﻧﮭﺟﯾ ﺔ اﻟﺑﺣ ث اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﻲ واﻻﺳ ﺗﻘراﺋﻲ وذﻟ ك ﻣ ن ﺧ ﻼل دراﺳ ﺔ ﻓﻛ رة ﺗﺣ ّول
اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾ ب ﺑﺟﻣﯾ ﻊ ﻋﻧﺎﺻ رھﺎ ﻟﻠوﻗ وف ﻋﻠ ﻰ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﮭ ﺎ وﺳ ﻠﺑﯾﺎﺗﮭﺎ إن وﺟ دت ،وﻣ ن ﺛ م
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛ ن أن ﺗﺛﯾرھ ﺎ ھ ذه اﻟﻔﻛ رة وﺗﻘﯾ ﯾم ﻣ دى ﻧﺟﺎﺣﮭ ﺎ أو ﻓﺷ ﻠﮭﺎ ﻓ ﻲ
ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﻣﻧﮭﺎ.
ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺑﺣث
ﻣن اﻟﺻ ﻌوﺑﺎت اﻟﺗ ﻲ واﺟﮭ ت اﻟﺑﺎﺣ ث ﻗﻠ ﺔ اﻟﻣراﺟ ﻊ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﻧ ﺎول ﻣوﺿ وع اﻟﺑﺣ ث ﺑﺻ ورة
ﻣﺑﺎﺷرة ﺣﯾث أﻧﮭ ﺎ ﻻ ﺗﺗﺟ ﺎوز ﻋ دد اﺻ ﺎﺑﻊ اﻟﯾ د اﻟواﺣ دة ،وأن ﺟﻠﮭ ﺎ ﯾﺳ ﺗﻧد ﺗﻘرﯾﺑ ﺎ ً إﻟ ﻰ ذات اﻟﻣرﺟ ﻊ.
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ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻗﻠ ﺔ اﻷﺣﻛ ﺎم اﻟﻘﺿ ﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾ ب ﻓ ﻲ اﻟ دول
اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

1

إطﻠﻊ اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻛﺎن ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋ دم اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻋﻠ ﻰ ﻣوﺿ وع اﻟﺑﺣ ث
ﺑﺷﻛل ﻣﺣ دد وأﻧﮭ ﺎ ﺟﻣﯾﻌﮭ ﺎ ﺗﺣﻣ ل ﻋﻧ وان ﯾﺷ ﯾر إﻟ ﻰ ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ﺑﺷ ﻛل ﻋ ﺎم وھ و ﻣ ﺎ
ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻔﮭوم ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول اﻟﺗ ﻲ ﺗﻘ وم أﺻ ﻼ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺑط ﻼن اﻟﻘ رار اﻹداري ،ﻟ ذا ﻛ ﺎن ﻣ ن
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﯾب.
اﻟدﻗﺔ أن ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻌﻧوان ﻋﻠﻰ ّ
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗرﻛﯾز ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻣوﺿوع ﺗﺣول اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑ ﺔ
دون اﻟﺧوض ﻓﻲ ﺗﻔﺻﯾﻼت وﻣواﺿﯾﻊ أﺧرى ﺗﺑﻌدھﺎ ﻋن ھ دﻓﮭﺎ ،ﺣﯾ ث ﺗ م ﺗﻘﺳ ﯾم ھ ذه اﻟدراﺳ ﺔ إﻟ ﻰ
ﻓﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب.
اﻟﻔﺻل اﻷول :ﻧﺷﺄة وﻣﻔﮭوم ﻓﻛرة ّ
ﺗﺣول.
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب وأﺣﻛﺎم ھذا اﻟ ّ
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﻓﻛرة ّ

اﻟﺗﺣول ﻓ ﻲ اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ﻓ ﻲ
 -1ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻣن أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﺷرطﺔ دﺑﻲ ﺑﻌﻧوان ﻧظرﯾﺔ
ّ
ﺿوء أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،2014 ،ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓوزﯾﺔ ﯾوﺳف
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ ﺟزء ﻣ ن اﻟﻔﺻ ل اﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﻣ ن أﺻ ل ﺛﻼﺛ ﺔ ﻓﺻ ول .وﯾﻼﺣ ظ ﺧﻠ و
ﺧﻠف ﷴ اﻟﻧﻘﺑﻲ  ،ﻧظرﯾﺔ ّ
اﻟﺑﺣث ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﻛ م واﺣ د ﺗط رق ﻟﻠﺗﺣ ّول ﺑﺻ ورة ﻏﯾ ر ﻣﺑﺎﺷ رة .وﻛ ذﻟك رﺳ ﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻣ ن ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻹﻣ ﺎم ﷴ ﺑ ن ﺳ ﻌود اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ ﺑﻌﻧ وان ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري1429،ھ ـ ،ﺗﻧ ﺎول ﻓﯾﮭ ﺎ اﻟﺑﺎﺣ ث
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري ،وﻣوﻗف اﻟﻧظﺎم واﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿ ﺎء ﻣ ن ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ
ﺗﻌرﯾف اﻟﻘرار اﻹداري ،وﻣﺎھﯾﺔ ّ
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري وﺗﻣﯾﯾ زه ﻋﻣ ﺎ ﯾﺷ ﺎﺑﮭﮫ ،وﺣ ﺎول اﻟﺑﺎﺣ ث ﻓﯾﮭ ﺎ اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﺣ ول ﻓ ﻲ
إﻟﻰ ﺷروط وإﺟراءات ّ
اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
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ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب
اﻟﻔﺻل اﻷول :ﻧﺷﺄة وﻣﻔﮭوم ﻓﻛرة ّ
ﻟ م ﺗﻛ ن ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول  -ﺑﺷ ﻛ ٍل ﻋ ﺎم -ﻣﻌروﻓ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧط ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻌ ﺎم ،وﺗﺣدﯾ دا ً ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ
ﺗﺣول اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﯾﺗطﻠب اﻟﺑﺣث ﻓﻲ
ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ؛ ﻟذا ﻓﺈن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻧﺷﺄة ﻓﻛرة ّ
أﺻل ﻧﺷوء ھذه اﻟﻔﻛرة وﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ وﻣراﺣل ﺗطورھﺎ ﻓﻲ ﻣﮭدھﺎ اﻷﺻل.
ﻓﻘد ﻧﺷﺄت ھذه اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ ظل اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺧ ﺎص ،ﻓﯾﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺗﺻ رﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ .وﺑﻣ ﺎ أن
اﻟﻘ رار اﻹداري ﻟ ﯾس إﻻ ﺗﺻ رف ﻗ ﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺻ در ﻋ ن ﺟﮭ ﺔ اﻹدارة ،ﻓﺈﻧ ﮫ ﻻ ﺑ د ﻣ ن اﻟﺑﺣ ث أوﻻً ﻓ ﻲ
ﻣﻔﮭ وم ﻓﻛ رة ﺗﺣ ّول اﻟﺗﺻ رﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ وﻧﺷ ﺄﺗﮭﺎ ﺑﺷ ﻛل ﻋ ﺎم ،ﺛ م اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻋﻠ ﻰ ﻛﯾﻔﯾ ﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﮭ ﺎ إﻟ ﻰ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘرار اﻹداري
ﻟﮫ ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻣﯾزه ﻋن ﻏﯾره ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﺧرى.
وﻻ ﺑد ھﻧﺎ ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑ ﯾن اﻟﻘ ﺎﻧون اﻹداري واﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ وأن
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻹدارﯾ ﺔ ﻛﻧظرﯾ ﺔ اﻟﻌﻘ ود ﻣ ﺛﻼ ﻗ د ﺗ ﺄﺛرت ﺑﺄﺣﻛ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ ،وأن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ
اﻹداري ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗﺳﻌﯾن ﺑﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ وﯾطﺑﻘﮭﺎ ﺑﻣ ﺎ ﯾ ﺗﻼﺋم وطﺑﯾﻌ ﺔ اﻟﻘ رار
اﻹداري وذﻟك ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣﮫ.1
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﮭوم ھذه اﻟﻔﻛرة وﻧﺷﺄﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺣﺛﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن:
ﺗﺣول اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص.
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :ﻣﻔﮭوم وﻧﺷﺄة ﻓﻛرة ّ
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﻔﮭوم وﻧﺷﺄة ھذه اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم وﺗﺣدﯾدا ً ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘرار اﻹداري
اﻟﻣﻌﯾب.

 -1ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ راﺟﻊ د .ﻣﺠﺪي ﺷﻌﯿﺐ ،ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﻮداﻹدارﯾﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﺷﺮطﺔ دﺑﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻣﻦ
واﻟﻘﺎﻧﻮن ،2015 ،ص.1
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ﺗﺣول اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :ﻣﻔﮭوم وﻧﺷﺄة ﻓﻛرة ّ
ﺗﺣول اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ وﺑﻧﺎھ ﺎ ﻓﻘ ﮫ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺧ ﺎص وﺗرﻋرﻋ ت أﺻ ﻼً ﻓ ﻲ
ﻧﺷﺄت ﻓﻛرة ّ
ﻧط ﺎق اﻟﺗﺻ رﻓﺎت اﻟﻌﻘدﯾ ﺔ ،وﻣ ن اﻟﻣﻌﻠ وم أن اﻟﻌﻘ ود ﻣ ن أھ م ﻣﺻ ﺎدر اﻻﻟﺗزاﻣ ﺎت ﻓ ﺈذا ﻣ ﺎ اﻧﻌﻘ دت
ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻧﺗﺞ آﺛﺎرھﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎه أطراﻓﮭﺎ وﺗﺟﺎه اﻟﻐﯾر أﺣﯾﺎﻧﺎ ً.
ﻟﻛن ھذه اﻟﻌﻘود ﻗد ﯾﺷوﺑﮭﺎ ﻋﯾب ﻣ ن اﻟﻌﯾ وب ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ ﺑطﻼﻧﮭ ﺎ ،وﻷن اﻟ ﺑطﻼن ﻗ د ﯾرﺗ ب
آﺛﺎرا ً ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻣﯾﺔ واﻟﻘﺳوة ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻌﻘد واﻟﻐﯾر أﯾﺿﺎ ً؛ ﻓﻘد ﺳﻌت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت إﻟﻰ إﯾﺟﺎد وﺳﺎﺋل
ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣ ﺎ أﻣﻛ ن ﻣ ن ﺣ ﺎﻻت اﻟ ﺑطﻼن؛ ﺗﻼﻓﯾ ﺎ ً ﻵﺛﺎرھ ﺎ اﻟﻘﺎﺳ ﯾﺔ ،وﻣ ن ھ ذه
اﻟوﺳ ﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻓﻛ رة ﺗﺣ ّول اﻟﻌﻘ د اﻟﺑﺎط ل اﻟ ذي ﯾﻣﻛ ن ﻣ ن ﺧ ﻼل إﻋﻣﺎﻟﮭ ﺎ اﻟﺗﺧﻔﯾ ف ﻣ ن ﺣ ﺎﻻت
اﻟ ﺑطﻼن ،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ اﻟﺣ د ﻣ ن آﺛ ﺎره ﻣﺗ ﻰ ﻛ ﺎن ذﻟ ك ﻣﻣﻛﻧ ﺎ ً ،وذﻟ ك ﺑﺈﻧﻘ ﺎذ ھ ذا اﻟﺗﺻ رف اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ﻣ ن
اﻟﺑطﻼن.1
وﻣﻔ ﺎد ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول أن اﻟﺗﺻ رف اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺑﺎط ل ﻗ د ﯾﺗﺣ ّول إﻟ ﻰ ﺗﺻ رف آﺧ ر ﺻ ﺣﯾﺢ،
وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﺎطل اﻟذي ﻗﺻد إﻟﯾﮫ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دان ﻋﻧﺎﺻ ر ﺻ ﺣﯾﺣﺔ ﻛﻔﯾﻠ ﺔ ﺑﻘﻠﺑ ﮫ إﻟ ﻰ
ﺗﺻرف آﺧر ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺗﻰ أﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻛﺎﻧﺎ ﺳ ﯾﻘﺑﻼن اﻷﺧ ذ ﺑ ﮫ ﻟ و ﻋﻠﻣ ﺎ ﺑﺑطﻼﻧ ﮫ ﻋﻧ د
إﺑرام اﻟﻌﻘد.2
وﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﺑﺎﺣث ﻣ ن ﺳ ﺑر أﻏ وار ھ ذه اﻟﻔﻛ رة واﺳ ﺗﺟﻼء ﺣﻘﯾﻘﺗﮭ ﺎ ،ﻓ ﺈن اﻷﻣ ر ﯾﻘﺗﺿ ﻲ
اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﻧﺷ ﺄة ھ ذه اﻟﻔﻛ رة ﻓ ﻲ ظ ل اﻟﺷ راﺋﻊ اﻟﻘدﯾﻣ ﺔ وﻓ ﻲ ﻓﻘ ﮫ اﻟﺷ رﯾﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ ،وﻛ ذﻟك
اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.

 -1د .أﺣﻤ ﺪ ﯾﺴ ﺮي ،ﺗﺤ ّﻮل اﻟﺘﺼ ﺮف اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺎدة  144ﻣ ﺪﻧﻲ ﻣﺼ ﺮي ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻤ ﺎدة  140ﻣ ﺪﻧﻲ
اﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،1958 ،ص.36
 -2د .رﻣﺰي طﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺗﺪرج اﻟﺒﻄﻼن ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،1968 ،ص ،374د.
ﺗﺤﻮل اﻟﻘﺮار اﻹداري ،اﻟ ﺪار اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ودار اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﻮزﯾ ﻊ ،2001 ،ص ،19د.
ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﻮد اﻟﺪﯾﻠﻤﻲّ ،
ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎطﻞ إﻟﻰ ﺗﺼﺮف ﺻ ﺤﯿﺢ ،دار اﻟﻌﻠ ﻮم ﻟﻠﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﻮزﯾ ﻊ ،ص ،18د.ﻋﺒ ﺪ اﻟﻘ ﺎدر ﺧﻠﯿ ﻞ ،ﻧﻈﺮﯾ ﺔ
رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲّ ،
ﺳ ﺤﺐ اﻟﻘ ﺮارات اﻹدارﯾ ﺔ ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ ﺮي واﻟﻔﺮﻧﺴ ﻲ واﻹﯾﻄ ﺎﻟﻲ ،دار اﻟﻨﮭﻀ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ،1964 ،
ص.407
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ﺗﺣول اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷراﺋﻊ اﻟﻘدﯾﻣﺔ
اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﻓﻛرة ّ
ﺗﻣﺗ د اﻟﻛﺛﯾ ر ﻣ ن اﻟ ﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ  -ﻓ ﻲ ﻋﺻ رﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿ ر -ﺑﺟ ذورھﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻣﺎﺿ ﻲ ﻣﺳ ﺗﻣدة
أﺻﻠﮭﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘدﯾﻣ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻧﺷ ﺄت وﺗط ورت ﺣﺗ ﻰ وﺻ ﻠت إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ وﺻ ﻠت إﻟﯾ ﮫ.
وﻟ ذا ﻓﺈﻧ ﮫ ﻻ ﺑ د ﻣ ن اﻟرﺟ وع إﻟ ﻰ أﺻ ل ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت اﻟﻘدﯾﻣ ﺔ ﻛﺎﻟﻘ ﺎﻧون اﻟروﻣ ﺎﻧﻲ
واﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،وﺗﺗﺗﺑﻊ ﻣراﺣل ﺗطورھﺎ ،وھو ﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﮫ اﻟﺑﺎﺣث ﺗﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ ﻓرﻋﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن.
ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ
اﻟﻔرع اﻷول :ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﺗﺣول اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ أن ھ ذه اﻟﻔﻛ رة
ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب اﻷﻟﻣﺎن اﻟذﯾن ﺑﺣﺛوا ﻓﻲ ﻓﻛرة ّ
ﻋرﻓت ﻣﻧذ اﻟﻘدم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺷ راﺋﻊ اﻟﻘدﯾﻣ ﺔ ﻛﺎﻟﻘ ﺎﻧون اﻟروﻣ ﺎﻧﻲ ،ﺣﯾ ث ﻋ رف اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟروﻣ ﺎﻧﻲ
ﻗد ُ
ﻧظ ﺎم اﻟﺗﺣ ّول ،وﻟﺟ ﺄ إﻟﯾ ﮫ أﺣﯾﺎﻧ ﺎ ً ﻓ ﻲ ﻣﺣﺎوﻟ ﺔ ﻣﻧ ﮫ ﻟﻼﺳ ﺗﻔﺎدة ﻣ ن اﻟﺗﺻ رﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﺑﺎطﻠ ﺔ وﻋ دم
إھﻣﺎﻟﮭﺎ ،وﯾرى اﻟﺑﻌض أن اﻟﻔﺿل ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻹرﺳﺎﺋﮫ ﺣﺟر اﻷﺳﺎس ﻟﻔﻛ رة ﺗﺣ ّول
اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.1
ﺗﺣول اﻟزواج اﻟﺑﺎط ل
ﺗﺣول وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮫ وﻣﻧﮭﺎ ّ
ﻓﻘد ﻋرف اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻋددا ً ﻣن ﺻور اﻟ ّ
إﻟﻰ ﺧطﺑﺔ .إذ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﯾﺷﺗرط ﻟﺻﺣﺔ اﻟزواج ﺗواﻓر ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠ ﻰ ﺗﺧﻠ ف
أي ﻣﻧﮭﺎ ﺑطﻼن ﻋﻘد اﻟزواج ،وﻣن ھذه اﻟﺷروط أن ﯾﻛون اﻟزوﺟﯾن ﻣ ن أﺻ ل روﻣ ﺎﻧﻲ ،وأن ﻻ ﯾﻘ ل
ﻋﻣر اﻟزوﺟﺔ ﻋن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن ﯾﺷﺗرط ﻟﺻ ﺣﺔ اﻟﺧطﺑ ﺔ أن ﻻ ﯾﻘ ل ﺳ ن اﻟﻣ رأة ﻋ ن
ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ،ﻓﺈذا ﺗم إﺟراء ﻋﻘد اﻟزواج ﻗﺑل ﺑﻠوغ اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺣدد  -وھو ﺳن اﻟﺛﺎﻧﯾ ﺔ ﻋﺷ رة -
ﺗﺣول ،ﻓﻘد اﺳﺗطﺎع
ُ
ﻋدّ ھذا اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼً ﻟﺗﺧﻠف رﻛن أﺳﺎﺳﻲ ﻣن أرﻛﺎﻧﮫ ،إﻻ أﻧﮫ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﺗﺣوﻟﮫ ﻣن ﻋﻘد زواج إﻟﻰ ﺧطﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺣﻘﻖ ﺷرط اﻟﺳن
اﻟروﻣﺎن إﻧﻘﺎذ ھذا اﻟﻌﻘد وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ّ
اﻟﻣطﻠوب ﻟﺻﺣﺔ اﻟﺧطﺑﺔ وھو ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات.2

 -1د.ﻋﻠ ﻲ ﻛ ﺎظﻢ اﻟﺸ ﺒﺎﻧﻲ ،ﺗﺤ ﻮل اﻟﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ،ﻣﻨﺸ ﻮرات اﻟﺤﻠﺒ ﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿ ﺔ ،اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ،2015 ،
ص.23
2
ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،24د .ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﻮد اﻟ ﺪﯾﻠﻤﻲ ،ﺗﺤ ّﻮل
 د.ﻋﻠﻲ ﻛﺎظﻢ اﻟﺸﺒﺎﻧﻲّ ،اﻟﻘﺮار اﻹداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.19
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ﺗﺣول اﻟﻣﺑﺎرأة إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﻌدم اﻟﻣطﺎﻟﺑ ﺔ )ﺗﺣ ّول اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ إﻟ ﻰ ﺣ ﻖ اﻧﺗﻔ ﺎع( .واﻟﻣﺑ ﺎراة
وﻛذﻟك ّ
ھﻲ طرﯾﻘﺔ ﻻﻧﻘﺿﺎء اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻌﻘد اﻟﺷﻔوي ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟداﺋن ﯾﺣل اﻟﻣدﯾن ﻣ ن دﯾﻧ ﮫ.1
وﺗﻔﺻﯾل ذﻟك أن اﻟداﺋن ﯾﺷﺗرط ﻧﻘل ﺣﻖ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﯾﮫ ،ﺛم ﯾﻘ وم ﺑﻌ د ذﻟ ك ﺑﺎﺷ ﺗراط ﺣ ﻖ اﻻﻧﺗﻔ ﺎع ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻣدﯾن وﻋﻠﻰ ذات اﻟﺷﻲء ﻣﺣل اﻟﺗﻌﮭد .ﻓﻔﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌد اﻟﻌﻘد اﻷول ﺑ ﺎطﻼً؛ ﻷﻧ ﮫ أﺑ رم ﻋﻘ دا ً ﺛﺎﻧﯾ ﺎ ً
ﻋﻠﻰ ذات اﻟﺷﻲء ﻣﺣل اﻟﺗﻌﮭد ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﺑ ﺎرأة اﻟﺗ ﻲ ﯾﻘ وم ﺑﮭ ﺎ اﻟ داﺋن ﺗﺟ ﺎه اﻟﻣ دﯾن ﺗﻌ دّ ﺑﺎطﻠ ﺔ،
ﺗﺣول اﻟﻣﺑﺎرأة ھﻧﺎ إﻟﻰ إﺗﻔ ﺎق
اﻷﻣر اﻟذي ﺣدا ﺑﺎﻟروﻣﺎن  -ﻣن أﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود -إﻟﻰ إﺟﺎزة ّ
ﺗﺣول اﻟﻌﻘ د اﻷول )ﺣ ﻖ اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ( إﻟ ﻰ اﻟﻌﻘ د اﻟﺛ ﺎﻧﻲ )ﺣ ﻖ اﻻﻧﺗﻔ ﺎع( ﻓﻘ ط دون
ﺑﻌدم اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ،وﻋﻠﯾﮫ ﯾ ّ
ﺣﻖ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.2
وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك أﯾﺿﺎ ً ﺗﺣول اﻟوﺻﯾﺔ ،وﻧﻌرض ھﻧﺎ ﻟﺻورﺗﯾن ﻣن ﺻور اﻟوﺻﯾﺔ:
 .1ﺗﺣ ول وﺻ ﯾﺔ اﻟﺟﻧ دي :ﻓﻘ د ﻛ ﺎن ﯾﺷ ﺗرط ﻟﺻ ﺣﺔ وﺻ ﯾﺔ اﻟﺟﻧ دي ﺷ ﻛﻼً ﻣﻌﯾﻧ ﺎ ً وﻻ ﺗﻛ ون
ﺻﺣﯾﺣﺔ إﻻ ﺑﻌد أن ﯾﺗ وﻓﻰ وھ و أﺛﻧ ﺎء اﻟﺧدﻣ ﺔ أو ﺧ ﻼل اﻟﺳ ﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﺧروﺟ ﮫ ﻣ ن اﻟﺧدﻣ ﺔ
وﻟﻛن إذا ﻟم ﺗﺗم اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب وﺗوﻓﻲ اﻟﺟﻧدي ﻓ ﺈن ھ ذه اﻟوﺻ ﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑ ر ﺑﺎﻷﺻ ل
ﺑﺎطﻠﺔ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ وﺻﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ إذا ﻟ م ﯾﻛ ن ھﻧ ﺎك أي إرادة ﺗﺧﺎﻟﻔﮭ ﺎ وھ و ﻣ ﺎ أﻛ ده
اﻻﻣﺑراطور اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﺗراﺟﺎن ﻓﻲ اﻷﻣر اﻟ ذي اﺻ دره وﯾ ﻧص ﻋﻠ ﻰ اﻋﺗﺑ ﺎر وﺻ ﯾﺔ اﻟﺟﻧ ود
ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﺄي طرﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧت ،3وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ ھذا اﻷﻣ ر أن )اﻻﻣﺗﯾ ﺎز اﻟﻣﺧ ول ﻟرﺟ ﺎل اﻟﺟﻧدﯾ ﺔ
ﯾﺟﻌل ﻣن ﺣﻘﮭم أن ﯾوﺻوا ﺑﺄي طرﯾﻖ ﻛﺎﻧت وﺗﻛون وﺻﯾﺗﮭم ﺻﺣﯾﺣﺔ( .4وﻗد ﺗطور اﻷﻣر
ﻻﺣﻘ ﺎ ً ﺣﯾ ث اﻣﺗ د ﻧظ ﺎم اﻟﺗﺣ ول ﻟﯾﺷ ﻣل أﯾﺿ ﺎ وﺻ ﯾﺔ اﻟﺟﻧ دي اﻟ ذي ﯾﻘ ﻊ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ر ﻟ دى

1
ﺗﺤﻮل اﻟﻘﺮار اﻹداري،ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،19د .رأﻓ ﺖ دﺳ ﻮﻗﻲ ،ﺗﺤ ّﻮل اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﺒﺎط ﻞ إﻟ ﻰ
 د .ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﻮد اﻟﺪﯾﻠﻤﻲّ ،ﺗﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.32
2
ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.28
 د.ﻋﻠﻲ ﻛﺎظﻢ اﻟﺸﺒﺎﻧﻲّ ، -3د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ،ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎطﻞ إﻟﻰ ﺗﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ ،دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،2005 ،ص.33
 -4د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،2004 ،ص ،38د .ﷴ ﻋﻠﻲ
اﻟﺼﺎﻓﻮري ،اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،دون دار ﻧﺸﺮ ،1997 ،ص.140
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اﻷﻋداء ،اﻟذي أﺻﺑﺢ ﯾﻌد ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ ﯾﻌد ﺑﺣﻛم اﻟرﻗﯾ ﻖ وﻻ ﯾﻣﻠ ك
أن ﯾوﺻﻲ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺻﺑﺢ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن أن ﺗﺗﺣول وﺻﯾﺗﮫ اﻟﺑﺎطﻠﺔ إﻟﻰ وﺻﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ.1
 .2ﺗﺣول اﻟوﺻﯾﺔ إﻟﻰ إﻟﺣﺎق :وﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ ﺗﺣول اﻟوﺻﯾﺔ اﻟﺑﺎطﻠﺔ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ إﻟﻰ
وﺻﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ إذا ﻣﺎ ﺗم إﻗرارھﺎ ﺑوﺻﯾﺔ ﻻﺣﻘﺔ أو ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ،واﻹﻟﺣ ﺎق ھ و ﻣﺣ رر ﯾ ﺗم
دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺻﯾﻎ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ودون ﺣﺿور اﻟﺷﮭود ،أو أن ﯾﺗم ﺑﺻورة ﺷ ﻔﮭﯾﺔ دون
ﺗوﺛﯾﻘﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ،وﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﮫ اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻷﺷﺧﺎص ﻣﺣددﯾن ﺑﺑﻌض اﻟﻣ ﺎل ،وﯾﺷ ﺗرط
ﻻﻋﺗﺑﺎره ﺻﺣﯾﺣﺎ ً أن ﯾﺗم إﻗراره ﻓﻲ وﺻﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ أو ﻻﺣﻘﺔ ﻟﮫ.2
وﻛ ذﻟك ﻋ رف اﻟروﻣ ﺎن ﺗﺣ ول ﻋﻘ د اﻻﺷ ﺗراط اﻟﺷ ﻔﮭﻲ .ﺣﯾ ث أن اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟروﻣ ﺎﻧﻲ ﻛ ﺎن
ﯾﻌﺗﻣ د ﻛﺛﯾ را ً ﻋﻠ ﻰ ﻣﺑ دأ اﻟﺷ ﻛﻠﯾﺔ وﺧﺻوﺻ ﺎ ً ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻌﻘ ود وﯾﺑط ل ﻛ ل ﺗﺻ رف ﻻ ﺗراﻋ ﻰ ﻓﯾ ﮫ
اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ،3وﻋﻘد اﻻﺷﺗراط اﻟﺷﻔﮭﻲ ھو ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﺷ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻋرﻓﮭ ﺎ اﻟروﻣ ﺎن ،وﯾ ﺗم
ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺟﯾﮫ ﺳؤال ﻣن اﻟداﺋن )اﻟﻣﺷﺗرط( إﻟﻰ اﻟﻣدﯾن )اﻟﻣﺗﻌﮭد( ﯾطﻠ ب ﻣﻧ ﮫ
اﻟﻘﯾ ﺎم ﺑﻌﻣ ل أو إﻟﺗ زام ﻣﻌ ﯾن وﯾ رد ﻋﻠﯾ ﮫ اﻟﻣﺗﻌﮭ د ﺑ ﻧﻔس اﻟﺻ ﯾﻐﺔ اﻟﺗ ﻲ طﻠﺑﮭ ﺎ اﻟﻣﺷ ﺗرط ﻛ ﺄن ﯾﻘ ول
اﻟﻣﺷﺗرط ھل ﺗﻘوم ﺑﻌﻣل ﻛذا ﻣ ن أﺟﻠ ﻲ ﻓﯾ رد ﻋﻠﯾ ﮫ اﻟﻣﺗﻌﮭ د ﺑﺻ ورة ﺻ رﯾﺣﺔ ﻣﺣ ددة ﺑ ﻧﻔس اﻟﺻ ﯾﻐﺔ
ﻛ ﺄن ﯾﻘ ول أﺗﻌﮭ د ﺑ ﺄن أﻗ وم ﺑﻌﻣ ل ﻛ ذا ﻣ ن أﺟﻠ ك .ﻓ ﺈذا ﻟ م ﺗﺗط ﺎﺑﻖ اﻟﻌﺑ ﺎرات أﻋﺗﺑ ر ھ ذا اﻻﺷ ﺗراط
اﻟﺷ ﻔﮭﻲ ﺑ ﺎطﻼً .وﻛ ذﻟك اﻟﺣ ﺎل إن ﻛ ﺎن أﺣ د أط راف اﻟﻌﻘ د أﺑﻛﻣ ﺎ ً أو أﺻ ﻣﺎ ً ﻓﺈﻧ ﮫ ﻻ ﺗﻛﻔ ﻲ اﻹﺷ ﺎرات
واﻹﯾﺣﺎءات ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﺟﻌل ھذا اﻟﻌﻘد ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ،وﻟﻛ ن ﺑظﮭ ور ﻣﺑ دأ اﻟرﺿ ﺎﺋﯾﺔ وﺗط ور دور اﻹرادة
ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻌﻘ ود ،أﺻ ﺑﺢ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﯾﺗﻣﺗ ﻊ ﺑﺣرﯾ ﺔ أﻛﺑ ر ﻓ ﻲ اﻟﺑﺣ ث ﻋ ن ﻧﯾ ﺔ طرﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ د وإرادﺗﮭﻣ ﺎ
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺗﻘرﯾ ر ﺻ ﺣﺔ ﻋﻘ ود اﻻﺷ ﺗراط ﻣﺗ ﻰ ﺗﻣ ت ﺑ ﺄي ﺻ ورة ﯾﺳ ﺗدل ﻣﻧﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ رﺿ ﺎء
طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﺑدﻻً ﻣن إﺑطﺎل ھذا اﻟﻌﻘد.4

 -1د .أﺑﻮ زﯾﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،اﻻﻓﺘﺮاض ودوره ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﺘﺎﻟﯿﻒ ،1980 ،ص.9
 -2د.ﻋﻠﻲ ﻛﺎظﻢ اﻟﺸﺒﺎﻧﻲ ،ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ،2015 ،
ص.27
 -3د .ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﺴﻦ ﻓﺮج ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،1985 ،ص.192-191
 -4د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.35
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وﻋﻠﯾ ﮫ ﻓﻘ د ﻛ ﺎن اﻟروﻣ ﺎن ﯾﻌﺗﺑروﻧ ﮫ ﺻ ﺣﯾﺣﺎ ً وﻟﻛ ن ﻟ ﯾس ﻛﻌﻘ د إﺷ ﺗراط ﺷ ﻔﮭﻲ وإﻧﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ
اﻋﺗﺑﺎر أﻧﮫ ﺗﻌﮭد ﺑدﻓﻊ دﯾن ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻣدﯾن .اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟﻧظ ر إﻟﯾ ﮫ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ ﺗﺣ ول ﻟﻠﻌﻘ د
اﻟﺑﺎطل وإن ﻛﺎن ﺑﺷﻛل ﻏﯾر واﺿﺢ ودﻗﯾﻖ.1
ﯾﺗﺿ ﺢ ﻟﻧ ﺎ ﻣﻣ ﺎ ﺳ ﺑﻖ أن اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟروﻣ ﺎﻧﻲ ﻗ د ﻋ رف ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ول وإن ﻛﺎﻧ ت ﺑ درﺟﺎت
ﻣﺗﻔﺎوﺗ ﺔ اﻟوﺿ وح ﯾﻐﻠ ب ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ط ﺎﺑﻊ اﻟﺑﺳ ﺎطﺔ واﻟﺑﻌ د ﻋ ن اﻟﺗﻌﻘﯾ دات اﻟﺗ ﻲ ﺗﻣﺗ ﺎز ﺑﮭ ﺎ اﻟﺗﺻ رﻓﺎت
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ھذه اﻷﯾﺎم.
ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري اﻟﻘدﯾم
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﺗﺣول ﻣﺗﺎﺛرا ً ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧون اﻟروﻣ ﺎﻧﻲ ،وﺧﺻوﺻ ﺎ ً ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ
َﻋرف اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري اﻟﻘدﯾم ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻘواﻋد ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر واﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﺳﻣﺔ ،ﺣﯾث اُﻋﺗﺑر ﻋﻘد اﻟﻘﺳﻣﺔ ﻋﻘدا ً ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﻻ ﯾﺟ وز اﻟطﻌ ن
ﺑ ﮫ ﺣﺗ ﻰ ﻟ و ﻟ م ﺗ ﺗم ﻛﺗﺎﺑﺗ ﮫ ،2ﺑ ﺎﻟرﻏم ﻣ ن أن اﻟﻛﺗﺎﺑ ﺔ ﺷ رط ﻣ ن اﻟﺷ روط اﻟﺷ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻧ ص ﻋﻠﯾﮭ ﺎ
اﻟﻘﺎﻧون ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻹﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﮭﺎ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﺑطﺎل اﻟﻌﻘد.
وﯾﺑدو أن ﻣرد ذﻟك ھو اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل ﺣﺎﻻت اﻟﺑطﻼن ،وإﺑﻘ ﺎء اﻟﺑ ﺎب ﻣﻔﺗوﺣ ﺎ ً أﻣ ﺎم ﺗﺣ ّول
اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﺑﺎطﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﺻرﻓﺎت ﺻﺣﯾﺣﺔ.3
وﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘد اﻟﺑﯾﻊ ﺣﯾ ث أﻧ ﮫ ﻻ ﯾﺗرﺗ ب ﻋﻠ ﻰ ﻋ دم دﻓ ﻊ اﻟ ﺛﻣن ﺑط ﻼن اﻟﺑﯾ ﻊ
ﺗﺣول ھذا اﻟﺑﯾﻊ إﻟﻰ ﺑﯾﻊ ﺑﺛﻣن ﻣؤﺟل.4
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺷﺗرط ذﻟك ،ﺑل ﻛﺎن ﻣن اﻟﺟﺎﺋز ّ
ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﺑداﯾﺔ ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺑﺎﺣث ﻋرض ﻓﻲ ھذا اﻟﻣطﻠب ﻓﻛ رة ﺗﺣ ّول اﻟﻌﻘ د ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﮫ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋرﺿﺎ ً ﻣوﺟزا ً ،ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺧدم أھداف اﻟﺑﺣث ،ودون اﻟﺧوض ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺻﯾﻼت.
 -1د.ﻋﻠﻲ ﻛﺎظﻢ اﻟﺸﺒﺎﻧﻲ ،ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،2015 ،
ص ،2-24د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎطﻞ إﻟﻰ ﺗﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.،31-29
 -2د .ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺸﻘﻨﻘﯿﺮي ،ﻣﺬﻛﺮات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،1977 ،ص.433
3
ﺗﺤﻮل اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.60
 د .أﺣﻤﺪ ﯾﺴﺮيّ ، -4د .ﻋﻤ ﺮ ﻣﻤ ﺪوح ﻣﺼ ﻄﻔﻰ  ،اﺻ ﻮل ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ،ﺗﻜ ﻮﯾﻦ اﻟﺸ ﺮاﺋﻊ وﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ ﺮي ،اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ،ﻣﻄ ﺎﺑﻊ
اﻟﺒﺼﯿﺮ ﺑﺎﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،1954 ،ص.156
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ﻓﻘد ﻋرﻓت اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘود ﻛﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ،وﻋدھﺎ اﻟﻔﻘ ﮫ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ أھ م ﻣﺻ در ﻹﻧﺷ ﺎء اﻻﻟﺗزاﻣ ﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ،ﻛ ﺎﻻﻟﺗزام
ﺑﻌﻣل أو دﯾن أو ﻏﯾره .1واﻧﻘﺳﻣت ھذه اﻟﻌﻘود إﻟﻰ ﻋﻘود ﺻﺣﯾﺣﺔ وأﺧرى ﻏﯾر ﺻ ﺣﯾﺣﺔ ،واﻧﻘﺳ ﻣت
اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣﻧﮭﺎ  -ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮭﺎء -إﻟﻰ ﻋﻘود ﻓﺎﺳدة وﻋﻘود ﺑﺎطﻠﺔ.2
واﻟﺗﺻرف اﻟﺑﺎطل ﻟﯾس ﻟﮫ وﺟود ﺷرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﯾُﻌد ﻛﺄﻧﮫ ﻟم ﯾﻛن وﻻ ﯾﺗرﺗب
ﻋﻠﯾﮫ أي أﺛر ،وﺗﺳﻘط ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﮭو ﻋدم واﻟﻌدم ﻻ ﯾوﻟ د إﻻ اﻟﻌ دم ،وﻋﻠﯾ ﮫ ﻓ ﺈن
اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل ﻻ وﺟود ﻟﮫ أﺻﻼً إﻻ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺻورة.
ﻟﻛن اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻧﺗﺑﮭوا ﻟﻠﻌﻘد اﻟﺑﺎطل ،وﻟم ﯾﻐﻔﻠوا ﺣﻘﯾﻘﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮫ ﻣ ﺎ أﻣﻛ ن
ﺑدﻻً ﻣن إھﻣﺎﻟﮫ ﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣ ن ﺣ ﺎﻻت ﺑط ﻼن اﻟﻌﻘ ود ،وﻛ ل ذﻟ ك ﺿ ﻣن
اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ودون اﻟﻣﺳ ﺎس ﺑﺣﻘ وق أط راف اﻟﻌﻘ د ﻣﺗ وﺧﯾن
ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻌداﻟﺔ وإﺣﻘﺎق اﻟﺣﻖ.3
وﻟﻌل اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ وﺿﻌﮭﺎ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻣﺳ ﻠﻣون ﻟﻼﺳﺗرﺷ ﺎد ﺑﮭ ﺎ ﻋﻧ د ﺗﻔﺳ ﯾر اﻟﻌﻘ ود ھ ﻲ ﺧﯾ ر
ﺷ ﺎھد ﯾﻣﻛ ن اﻻﺳ ﺗدﻻل ﻣﻧ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌرﻓ ﺔ اﻟﺷ رﯾﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯾﺔ ﻟﻔﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ﺑوﺟ ﮫ ﻋ ﺎم ،وﻣ ن ھ ذه
اﻟﻘواﻋ د :ﻗﺎﻋ دة إﻋﻣ ﺎل اﻟﻛ ﻼم أوﻟ ﻰ ﻣ ن إھﻣﺎﻟ ﮫ ،وﻗﺎﻋ دة اﻟﻌﺑ رة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ود ﻟﻠﻣﻘﺎﺻ د واﻟﻣﻌ ﺎﻧﻲ ﻻ
ﻟﻸﻟﻔﺎظ واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ.4
وﻗد ﻋرف اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﺗطﺑﯾﻘ ﺎت ﻣﺗﻌ ددة ﻟﺗﺣ ّول اﻟﻌﻘ ود اﻟﺑﺎطﻠ ﺔ وﻋﻣ ل ﺑﮭ ﺎ ،وﻣﻧﮭ ﺎ ﺑﯾ ﻊ
اﻟوﻓﺎء ،وھو أن ﯾﺑﯾﻊ اﻟﺑ ﺎﺋﻊ ﺳ ﻠﻌﺗﮫ ﻟﻠﻣﺷ ﺗري ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﯾﺗﺻ رف اﻟﻣﺷ ﺗري ﺑﮭ ﺎ ،وﯾﺣ ﺗﻔظ اﻟط رﻓﯾن

 -1د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻓﺮج اﻟﺼﺪه ،ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺸ ﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿ ﻌﻲ ،اﻟﺠ ﺰء اﻷول ،دار اﻟﻨﮭﻈ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ،
 ،1990ص.75
 -2د.ﻋﻠ ﻲ ﻛ ﺎظﻢ اﻟﺸ ﺒﺎﻧﻲ ،ﺗﺤ ّﻮل اﻟﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ،ﻣﻨﺸ ﻮرات اﻟﺤﻠﺒ ﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿ ﺔ ،اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ،2015 ،
ص.29
 -3اﻧﻈﺮ :د .ﻣﻨﺼﻮر ﺣﺎﺗﻢ ﺣﺴﻦ ،ﻓﻜﺮة ﺗﺼ ﺤﯿﺢ اﻟﻌﻘ ﺪ ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ،دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ،2010 ،ص ،17د .ﺻ ﺎﺣﺐ
ﻋﺒﯿﺪ اﻟﺘﻼوي ،ﺗﺤ ّﻮل اﻟﻌﻘ ﺪ )دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ( ،ﻣﻜﺘﺒ ﺔ دار اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﻮزﯾ ﻊ ،اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻋﻤ ﺎن ،1997 ،ص،13
د.ﻋﻠﻲ ﻛﺎظﻢ اﻟﺸﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.30
 -4د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺒﻜﺮي ،ﷴ طﮫ اﻟﺒﺸﯿﺮ ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،دار اﻟﻜﺘﺐ،1980 ،ص.155
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ﺑﺣﻖ اﻟﺗراد ﻓﻲ اﻟﻌوﺿﯾن ،أي أن ﯾﺳﺗرد اﻟﺑﺎﺋﻊ ﻣﺎ ﺑﺎع إذا وﻓ ﻰ ﻟﻠﻣﺷ ﺗري ﺑ ﺎﻟﺛﻣن ،ﻓﮭ ذا اﻟﺑﯾ ﻊ ﺑﺎط ل؛
وﻟذا ﻋده اﻟﻔﻘﮭﺎء رھﻧﺎ ً ،وﻣن اﻟواﺿﺢ ھﻧﺎ أن ﻋﻘد اﻟﺑﯾ ﻊ ﺑﺎط ل وﻟﻛﻧ ﮫ اﺳ ﺗﺟﻣﻊ أرﻛ ﺎن اﻟ رھن ﻓﺗﺣ ّول
ﻣن ﻋﻘد ﺑﺎطل إﻟﻰ آﺧر ﺻﺣﯾﺢ.
وﻣﻧﮭﺎ أﯾﺿﺎ ً ﺗﺻرف اﻟﻣرﯾض ﻣ رض اﻟﻣ وت ﺣﯾ ث ﺗﺗﺣ ّول ﺟﻣﯾ ﻊ ﺗﺻ رﻓﺎت اﻟﻣ رﯾض ﻣ ن
ﺑﯾوع أو إﺟﺎرة أو ﻏﯾرھﺎ إﻟﻰ وﺻﯾﺔ ﺑﺣدود اﻟﺛﻠث.
ﺣول ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :ﻓﻛرة اﻟﺗ ّ
ﺳﻌت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول -ﻧظرا ً ﻻﺗﺳﺎع ﻧط ﺎق اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻌﻘدﯾ ﺔ وﺗﺷ ﺎﺑﻛﮭﺎ -إﻟ ﻰ
ﺗﺿ ﻣﯾن ﺗﺷ رﯾﻌﺎﺗﮭﺎ ﻧﺻوﺻ ﺎ ً ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺔ؛ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ﺔ اﻟﻣﺷ ﻛﻼت اﻟﺗ ﻲ ﻗ د ﺗواﺟ ﮫ ھ ذه اﻟﻌﻘ ود؛ وذﻟ ك ﺑﻐﯾ ﺔ
ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣﺎﻻت ﺑطﻼﻧﮭﺎ واﻟﺣ دّ ﻣ ن آﺛ ﺎر ھ ذا اﻟ ﺑطﻼن ﻣﺳ ﺗﻧﯾرة ﺑﺄﻓﻛ ﺎر وﺟﮭ ود ﻓﻘﮭ ﺎء
اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ،وﻣن ﺟﻣﻠﺔ ھذه اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻛ رة ﺗﺣ ّول اﻟﺗﺻ رﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻧﺣ ن ﺑﺻ دد
اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﮭﺎ.1
وﻗ د ﺗﺑﺎﯾﻧ ت اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت ﻓﯾﻣ ﺎ ﺑﯾﻧﮭ ﺎ ﺗﺟ ﺎه ھ ذا اﻟﻔﻛ رة ،ﻓﻣﻧﮭ ﺎ ﻣ ن إﻋﺗﻣ دھﺎ ﻛﻧظ ﺎم ﻗ ﺎﻧوﻧﻲ
وأﻓردت ﻟﮭﺎ ﻧﺻوﺻﺎ ً ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﺛﻧﺎﯾﺎھﺎ ،وﻣﻧﮭﺎ ﻣن ﻟم ﯾﺗطرق ﻟﻔﻛرة اﻟﺗﺣ ّول ﺑﺷ ﻛل واﺿ ﺢ وﻣﺣ دد
وﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺳﺎﺳﺎ ً ،وإﻧﻣﺎ ﺿﻣﻧت ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﮭﺎ ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ً ﻋﻣﻠﯾﺎ ً
ﻟﮭذا اﻟﻧظﺎم.
ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﯾﻌرض اﻟﺑﺎﺣث ﻋددا ً ﻣن ھ ذه
وﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻛرة اﻟ ّ
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت؛ ﻣن ﺧ ﻼل ﻓ رﻋﯾن ﻣﺳ ﺗﻘﻠﯾن ،ﺛ م ﯾﻌ رض ﻓ ﻲ ﻓ رع ﺛﺎﻟ ث ﻟﺗﻌرﯾ ف وﺷ روط ﺗﺣ ّول اﻟﻌﻘ د
ﺗﺣول.
اﻟﺑﺎطل واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼﺻﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ ّ

 -1د.ﻋﻠﻲ ﻛﺎظﻢ اﻟﺸﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.37
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ﺗﺣول
اﻟﻔرع اﻷول :ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟ ّ
ﺳﯾﺗم ﻓﻲ ھذا اﻟﻔرع اﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذت
ﺗﺣول وﻧﺻت ﻋﻠﯾﮭﺎ.
ﺑﻔﻛرة اﻟ ّ
أوﻻً :اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ
ﯾرﺟﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺗﻘﻧ ﯾن ﻓﻛ رة ﺗﺣ ّول اﻟﺗﺻ رﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ
إﻟﻰ اﻟﻔﻘﮭﺎء واﻟﻛﺗﺎب اﻷﻟﻣﺎن اﻟذﯾن ﺗﻌرﺿوا ﻟﮭ ذه اﻟﻔﻛ رة ،وﻋﻣﻠ وا ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﯾﺎﻏﺗﮭﺎ ﻓ ﻲ أواﺳ ط اﻟﻘ رن
اﻟﺗﺎﺳ ﻊ ﻋﺷ ر ﺣﺗ ﻰ ﺗرﺳ ﺧت ،وﺗوﺟ ت ﺟﮭ ودھم ﺑﺈدراﺟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﺻ وص اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ اﻷﻟﻣ ﺎﻧﻲ

اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ) (1896ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣ ﺎدة) (140ﻣﻧ ﮫ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ )) إذا ﻛ ﺎن اﻟﻌﻣ ل اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺑﺎط ل
ﯾﻔﻲ ﺑﺷروط ﻋﻣل ﻗﺎﻧوﻧﻲ آﺧر ،ﻓﮭذا اﻟﻌﻣل اﻷﺧﯾر ھو اﻟذي ﯾؤﺧ ذ ﺑ ﮫ إذا ﻓ رض أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دﯾن ﻛﺎﻧ ﺎ
ﯾرﯾداﻧﮫ ﻟو ﻛﺎﻧﺎ ﯾﻌﻠﻣﺎن ﺑﺎﻟﺑطﻼن((.1
وﯾﺑ دو ﺟﻠﯾ ﺎ ً أن ھ ذا اﻟ ﻧص اﺳ ﺗُﻘﻲ ﻣ ن ﻧﺻ وص اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟروﻣ ﺎﻧﻲ ،وﻻ ﻋﺟ ب ﻓ ﻲ ذﻟ ك،
ﻋﻠم أن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷ ﻛل أﺳﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ أﺣﻛﺎﻣﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺻ وص اﻟﻘ ﺎﻧون
ﺧﺎﺻﺔ إذا ُ
اﻟروﻣ ﺎﻧﻲ ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻘ در اﻟﻛﺑﯾ ر ﻣ ن اﻟﺣرﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﺗﺷ رﯾﻊ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻣﺗﻌ ت ﺑﮭ ﺎ اﻟوﻻﯾ ﺎت
اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي أﺗﺎح ﻟﮭﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣ ن اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت واﻟ ﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻷﺧ رى وﻓ ﻲ
ﻣﻘدﻣﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﻣﺎﻧﻲ.2
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول:إن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻗد ﻛﺎن ﺳﺑﺎﻗﺎ ً ﻓﻲ إﺑ راز اﻟﺗﺣ ّول وﺻ ﯾﺎﻏﺔ ﻧظﺎﻣ ﮫ،
ﻓﻘ د ﺣ وى أول ﻧ ص ﺧ ﺎص ﯾﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﻧظ ﺎم اﻟﺗﺣ ّول ﺑﺻ ورة واﺿ ﺣﺔ ﺗﻣﻛ ن ﻣ ن اﻟﺗﻌ رف ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻧ ﻰ

 -1د .ﺻ ﺎﺣﺐ ﻋﺒﯿ ﺪ اﻟﻔ ﺘﻼوي ،ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،.19ﷴ ﻋﺒ ﺪ ﷲ اﻟ ﺪﯾﻠﻤﻲ ،ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،22د .ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮزاق
اﻟﺴﻨﮭﻮري ،اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﯿﺮوت،1952،
ص498
2
ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﺒﺎط ﻞ إﻟ ﻰ ﺗﺼ ﺮف ﺻ ﺤﯿﺢ ،دار اﻟﻌﻠ ﻮم ﻟﻠﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﻮزﯾ ﻊ ،2005 ،ص ،39ﻋﺒ ﺪ اﻟﺤﻜ ﯿﻢ
 د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲّ ،ﻓ ﻮدة ،اﻟ ﺒﻄﻼن ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ واﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ،ط ،2دار اﻟﻔﻜ ﺮ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن ،1999 ،ص ،646د .رأﻓ ﺖ دﺳ ﻮﻗﻲ
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.46
ﻣﺤﻤﻮد ،ﻓﻜﺮة
ّ
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ﺗﺣول وﺷروطﮫ وأرﻛﺎﻧﮫ ،1ﻣﻣ ﺎ ﺣ دا ﺑ ﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣ ن اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت ﻓ ﻲ اﻟ دول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺳ ﯾر ﻋﻠ ﻰ
اﻟ ّ
ﺗﺣول.
ﺧطﺎه ،وﺗﺿﻣﯾن ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﮭﺎ ﻧﺻوﺻﺎ ً ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟ ّ
وﻗد ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﮭﺞ ﻋ دد ﻣ ن اﻟ دول اﻟﻐرﺑﯾ ﺔ ،ﺣﯾ ث ُو ِﺟ د أن اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ اﻹﯾط ﺎﻟﻲ

اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ) (1942ﺗﺿﻣن ﻧﺻﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (1442ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ) اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل ﯾﻣﻛ ن أن ﯾﻧ ﺗﺞ
آﺛ ﺎر ﻋﻘ د آﺧ ر ﯾﺗﺿ ﻣن أرﻛﺎﻧ ﮫ ﻣ ن ﺣﯾ ث اﻟﻣﺿ ﻣون واﻟﺷ ﻛل إذا ﻛ ﺎن  -ﻣ ﻊ ﻣراﻋ ﺎة اﻟﻐ رض اﻟ ذي
ﻗﺻده اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان -ﯾﺗﻌﯾن اﻓﺗراض أﻧﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﯾرﯾداﻧ ﮫ ﻟ و ﻛﺎﻧ ﺎ ﻋﻠﻣ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺑطﻼن( ،2وﻗ د ﺳ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ھ ذا
اﻟﻧﮭﺞ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺟري وﻗﺎﻧون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺳوﯾﺳري.3
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً :اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ
أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﺗﺷ رﯾﻌﺎت ﻓ ﻲ اﻟ دول اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ ﻛ ﺎن اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ اﻟﻣﺻ ري ﻓ ﻲ طﻠﯾﻌ ﺔ

اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟت ﻧظﺎم اﻟﺗﺣ ّول ﺣﯾ ث ﻧﺻ ت اﻟﻣ ﺎدة ) (144ﻣﻧ ﮫ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ ) إذا ﻛ ﺎن
اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼً أو ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻺﺑطﺎل وﺗواﻓرت ﻓﯾﮫ أرﻛﺎن ﻋﻘد آﺧر ،ﻓﺎن اﻟﻌﻘد ﯾﻛون ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﺑﺎﻋﺗﺑ ﺎره اﻟﻌﻘ د
اﻟذي ﺗواﻓرت أرﻛﺎﻧﮫ إذا ﺗﺑﯾن أن ﻧﯾّﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ إﺑرام ھذا اﻟﻌﻘد(.4
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ھﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻧص اﻟﻣ ﺎدة ) (144ﻛ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻣﺷ روع اﻟﺗﻣﮭﯾ دي ﯾﻧ درج ﺗﺣ ت
اﻟﻣﺎدة ) ،(203وﻛﺎن ﯾﺗﺿﻣن ﻋﺑﺎرة )ﻟو ﻛﺎﻧﺎ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺑطﻼﻧﮫ( ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (140ﻣن اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣدﻧﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ،إﻻ أﻧﮫ ﺑﻌد ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺟﻠ س اﻟﺷ ﯾوخ ﺗ م ﺣ ذف
ھذه اﻟﻌﺑﺎرة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺗزﯾد ﻻ ﻣﺣل ﻟﮫ طﺎﻟﻣﺎ أن ﺗﻘدﯾر وﺟود اﻟﻧﯾ ﺔ ﻟ دى اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دﯾن ﯾرﺟ ﻊ ﻓ ﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ
اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ.5

 -1د.ﻋﻠﻲ ﻛﺎظﻢ اﻟﺸﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.38
 -2د .أﺣﻤﺪ ﯾﺴﺮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،82ﻋﻠﻲ ﻛﺎظﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.39
 -3د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻓﻜ ﺮة اﻟﺘﺤ ّﻮل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮارات اﻹدارﯾ ﺔ ،ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ص ،49د .إﺑ ﺮاھﯿﻢ اﻟﺪﺳ ﻮﻗﻲ أﺑ ﻮ اﻟﻠﯿ ﻞ،
اﻟﺒﻄﻼن اﻟﺠﺰﯨﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮد واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎص ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ،ﻣﺠﻠ ﺲ
اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،1998 ،ص.23
 -4اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي رﻗﻢ  131ﻟﺴﻨﺔ  ،1948اﻟﻤﺎدة .144
 -5د .ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﮭﻮري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،497ھﺎﻣﺶ.1
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وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻓﺈن إدراج ھذه اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري ﯾُﻌد ﺗطورا ً ھﺎﻣﺎ ً ﻓ ﻲ
ﺳ ﺑﯾل اﻟﺗﻘﻠﯾ ل ﻣ ن ﺣ ﺎﻻت اﻟ ﺑطﻼن واﻟﺣ د ﻣ ن آﺛﺎرھ ﺎ ،وﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻣ ذﻛرة اﻹﯾﺿ ﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷ روع
اﻟﺗﻣﮭﯾدي ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري ﺗوﺿﯾﺣﺎ دﻗﯾﻘ ﺎ ﻟﻔﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ،وإﻧﮭ ﺎ ﻟﯾﺳ ت ﻣﺟ رد ﺗﻔﺳ ﯾر ﻹرادة
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دﯾن ،وإﻧﻣ ﺎ ھ ﻲ ﺗﻘ وم ﻋﻠ ﻰ ﻓﻛ رة إﺣ ﻼل اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻧﻔﺳ ﮫ ﻣﺣ ل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دﯾن ،وإﺑ دال ﻋﻘ د ﺟدﯾ د
ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﻘدﯾم اﻟﺑﺎطل.1
ﺗﺣول ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ) (191ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ:
وأﺧذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوﯾﺗﻲ أﯾﺿﺎ ً ﺑﻧظﺎم اﻟ ّ
 .1إذا ﺑطل اﻟﻌﻘد أو أﺑطل وأﻣﻛن أن ﺗﺳ ﺗﺧﻠص ﻣﻧ ﮫ اﻷرﻛ ﺎن اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻌﻘ د آﺧ ر ﻏﯾ ره ﻗ ﺎم
ھذا اﻟﻌﻘد اﻵﺧر.
ﺗﺣول ﻣﺗواﻓرا ً إذا ﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻛﺎﻧ ﺎ ﯾرﯾداﻧ ﮫ
 .2ﯾﻌدّ اﻟرﺿﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﺻﯾر إﻟﯾﮫ اﻟ ّ
ﻟو ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺑطﻼن اﻟﻌﻘد اﻟذي ﻗﺻدا ﻓﻲ اﻷﺻل إﺑراﻣﮫ.2
وﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻣ ذﻛرة اﻹﯾﺿ ﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ اﻟﻛ وﯾﺗﻲ أن اﻟﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻌرﺿ ﮭﺎ
اﻟﻣ ﺎدة) (191ھ ﻲ ذاﺗﮭ ﺎ ﻣ ﺎ ﯾطﻠ ﻖ ﻋﻠﯾﮭ ﺎ اﻟﻔﻛ ر اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ﻧظرﯾ ﺔ ﺗﺣ ّول اﻟﻌﻘ د ،أي أن اﻟﻌﻘ د اﻟﺑﺎط ل
ﺗﺣول إﻟﻰ ﻋﻘد آﺧر ﺻﺣﯾﺢ  ،وأن ذﻟك ﯾﺳﺗﮭدف إﻧﻘﺎذ ﻣ ﺎ ﯾﻣﻛ ن إﻧﻘ ﺎذه ﻣ ن إرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دﯾن ﺗﻧظﯾﻣ ﺎ
ﯾ ّ
ﻟﺷﺄﻧﮭﻣﺎ ،ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺑطل اﻟﻌﻘد اﻟذي ﻗﺻد إﻟﯾﮫ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﻓﻼ أﻗل ﻣن أن ﯾﻘوم ﻣﻘﺎﻣ ﮫ ﻋﻘ د آﺧ ر ﺻ ﺣﯾﺢ،
ﻛﺎﻧ ﺎ ﺳ ﯾﻘﺑﻼن ﺑ ﮫ ﻟ و ﻋﻠﻣ ﺎ ﺑ ﺑطﻼن اﻟﻌﻘ د اﻷول ،وأن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﯾﺳ ﺗﺧﻠص ﻣ ن واﻗ ﻊ اﻷﻣ ر أن إرادة
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺗﺣﺗﻣل ﻗﺑوﻟﮭﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﺟدﯾد ﻟو ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺑطﻼن اﻟﻌﻘد اﻷﺻل.3
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  140ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌراﻗﻲ رﻗ م ) (40ﻟﺳ ﻧﺔ  1951ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ
)إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼً ،وﺗواﻓرت ﻓﯾﮫ أرﻛﺎن ﻋﻘد آﺧر ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘد ﯾﻛ ون ﺻ ﺣﯾﺣﺎ ً ﺑﺎﻋﺗﺑ ﺎره اﻟﻌﻘ د اﻟ ذي
ﺗواﻓرت أرﻛﺎﻧﮫ إذا ﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻛﺎﻧت ﻧﯾﺗﮭﻣﺎ ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ إﺑرام ھذا اﻟﻌﻘد(.
 -1د .ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﮭﻮري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.499
 -2اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ رﻗﻢ  67ﻟﺴﻨﺔ  ،1980اﻟﻤﺎدة .191
 -3اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻹﯾﻀﺎﺣﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ،ص.180-179
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وﻗ د ﺳ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ھ ذا اﻟ ﻧﮭﺞ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ اﻟﺳ وري اﻟﺻ ﺎدر ﻋ ﺎم ) (1949ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺎدة
) ،(145واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري اﻟﺻﺎدر ﻋ ﺎم 1975ﻓ ﻲ اﻟﻣ ﺎدة ) ،(105واﻟﻣ ﺎدة ) (167ﻣ ن اﻟﻘ ﺎﻧون
اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘطري رﻗم  22ﻟﺳﻧﺔ  ،2004وﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺟ ﺎءت ﺑﺎﻟﺻ ﯾﺎﻏﺔ ﻧﻔﺳ ﮭﺎ ،وﻧﺻ ت ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ) :إذا
ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼً أو ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻺﺑطﺎل ،وﺗواﻓرت ﻓﯾﮫ أرﻛﺎن ﻋﻘد آﺧر ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘد ﯾﻛون ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﺑﺎﻋﺗﺑ ﺎره
اﻟﻌﻘد اﻟذي ﺗواﻓرت أرﻛﺎﻧﮫ إذا ﺗﺑﯾن أن ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ إﺑرام ھذا اﻟﻌﻘد(.
وﺑﺎﺳ ﺗﻌراض اﻟﻧﺻ وص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺿ ﺢ ﺟﻠﯾ ﺎ ً أن اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ
أﺧ ذت ﺑﻧظ ﺎم ﺗﺣ ّول اﻟﻌﻘ ود ﺳ ﯾرا ً ﻋﻠ ﻰ ﺧط ﻰ اﻟﺗﺷ رﯾﻊ اﻟﻣﺻ ري ﻣ ﻊ ﻣﻼﺣظ ﺔ ﺑﻌ ض اﻻﺧﺗﻼﻓ ﺎت
اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧص.
ﻓﯾُﻼﺣظ ﻣﺛﻼ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوﯾﺗﻲ أﺷﺎر ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ إﻟﻰ اﻟرﺿﻰ ،وﻋدّه ﻣﺗ واﻓرا ً
ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﺟدﯾد إذا ﺗﺑ ﯾن أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دﯾن ﻛﺎﻧ ﺎ ﯾرﯾ دان اﻟﻌﻘ د اﻟﺟدﯾ د ،وﯾواﻓﻘ ﺎن ﻋﻠﯾ ﮫ ﻟ و ﻋﻠﻣ ﺎ ً ﺑ ﺑطﻼن
اﻟﻌﻘد اﻷﺻل اﻟذي ﻗﺻداه ﺑداﯾﺔ ،وھو ﯾﺷﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ.
وﯾﻼﺣ ظ أﯾﺿ ﺎ ً أن ﺑﻌ ض اﻟﻧﺻ وص اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﺣﺻ رت ﺟ واز اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ود اﻟﺑﺎطﻠ ﺔ
ﺗﺣول ﻓﻲ ﻧﺻوص أﺧرى ﻟﺗﺷ ﻣل اﻟﻌﻘ ود
ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً دون ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻌﻘود ،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺗﺳﻌت داﺋرة اﻟ ّ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺑطﺎل ،وھو ﻣ ﺎ ﯾ راه اﻟ ﺑﻌض ﻣﺳ ﻠﻛﺎ ً ﻏﯾ ر دﻗﯾ ﻖ ﻓ ﻲ ﺻ ﯾﺎﻏﺔ ھ ذه اﻟﻧﺻ وص ،ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ أن
اﻟﻌﻘ د اﻟﻘﺎﺑ ل ﻟﻺﺑط ﺎل ھ و ﻋﻘ د ﻣوﺟ ود ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ ً ﻣرﺗﺑ ﺎ ً ﻵﺛ ﺎره ﺗﻣﺎﻣ ﺎ ً ﻛ ﺄي ﻋﻘ د ﺻ ﺣﯾﺢ ،وإﻧﻣ ﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗ ﮫ
ﻟﻺﺑطﺎل ﺗﻌﻧﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺑطﺎﻟﮫ ﻣن ﻗﺑل أﺣد طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،أو ﺗﺄﯾﯾده.1
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺑﻣﺎ أن اﻟﻌﻘ د اﻟﺻ ﺣﯾﺢ ﻻ ﯾﺗﺣ ّول ﺑ ﺄي ﺷ ﻛل ﻣ ن اﻷﺷ ﻛﺎل ،وإﻧﻣ ﺎ ﯾﻘﺗﺻ ر اﻟﺗﺣ ّول
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد اﻟذي ﺛﺑت ﺑطﻼﻧﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺗزﯾد إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺑﺎرة )أو ﻗ ﺎﺑﻼً ﻟﻼﺑط ﺎل( ،طﺎﻟﻣ ﺎ أن

 -1اﻧﻈ ﺮ د .ﺳ ﻤﯿﺮ ﻋﺒ ﺪ اﻟﺴ ﯿﺪ ﺗﻨ ﺎﻏﻮ ،د .ﻧﺒﯿ ﻞ إﺑ ﺮاھﯿﻢ ﺳ ﻌﺪ ،اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﻟﺘ ﺰام ،ج ،1ﻣﺼ ﺎدر اﻻﻟﺘ ﺰام ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،1993 ،ص.191
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ﺗﺣول ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛ ن ﺑ ﺎطﻼً ﺑطﻼﻧ ﺎ ﻣطﻠﻘ ﺎ ً وھ و ﻣ ﺎ أﻛدﺗ ﮫ اﻟﻣ ذﻛرة اﻹﯾﺿ ﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧون
اﻟﻌﻘد ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠ ّ
اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري.1
وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻓﺈن أﺧذ ھذه اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﺣ ّول ،وإﻓرادھ ﺎ ﻧﺻوﺻ ﺎ ً ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﮫ
إﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ ھذا اﻟﻧظﺎم ،واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﮫ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻌﻘ ود ﻣ ن اﻟ ﺑطﻼن ،وﻣﺣﺎوﻟ ﺔ اﻻﺳ ﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭ ﺎ،
وﻋدم اھدارھﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﺻﻲ ﻓﯾﮭﺎ اﻻﺳ ﺗﻔﺎدة ﻣ ن اﻟﻌﻘ د ،ﻣ ﻊ ﻣﻼﺣظ ﺔ أن ﺟﻣﯾ ﻊ ھ ذه
ﺗﺣول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺟ ﺎء اﻟ ﻧص ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ اﻷﻟﻣ ﺎﻧﻲ
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗد ﻗﺻرت ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﻟﯾﺷﻣل اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ.
ﺗﺣول
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟم ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟ ّ
ﺳﺑﻖ وأن أﺷﺎر اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ أن ھﻧﺎك ﺗﺷ رﯾﻌﺎت ﻣﺗﻌ ددة ﻧﺻ ت ﺑوﺿ وح ﻋﻠ ﻰ اﻷﺧ ذ ﺑﻧظ ﺎم
ﺗﺣول ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾدﻋو ﻟﻠﺗﺳﺎؤل ﻋ ن ﺣ ﺎل اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت اﻷﺧ رى اﻟﺗ ﻲ ﻟ م ﺗ ﻧص ﻋﻠﯾ ﮫ ،وھ ل ﯾﻌﻧ ﻲ
اﻟ ّ
ذﻟك ﻋدم أﺧذ ھذه اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﮭذا اﻟﻧظﺎم وﻋدم إﻗراره واﻻﻋﺗراف ﺑﮫ؟.
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋرض اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﻟ م ﺗﻔ رد ﻧﺻوﺻ ﺎ ً ﺧﺎﺻ ﺔ
ﺗﺣول ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري اﻟﻘدﯾم.
ﻟﻠ ّ
أوﻻً :اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ.
ﺗﺣول اﻟﻌﻘد ،وﻟم ﯾﻘر ﺑﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻧظرﯾﺔ
ﻟم ﯾﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ ّ
ﺗﺣول ،ﻓﻘ د ﻋ دھﺎ
ﺗﺣول ،ﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﯾﻧﻔﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻟﻔﻛرة اﻟ ّ
ﻋﺎﻣﺔ ،وﻟم ﯾدرج ﻧﺻﺎ ً ﺧﺎﺻﺎ ً ﺑﺎﻟ ّ
ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﮫ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ً ﻟﺑﻌض ﻧﺻوص اﻟﻘ ﺎﻧون ،وذھﺑ وا إﻟ ﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ إﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول وﻟ و ﻟ م ﺗﺗﺟ ﮫ
اﻹرادة إﻟﯾﮫ ﻓﻌﻼً .وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك:
 .1اﻟﻣ ﺎدة ) (840ﻣ ن اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳ ﻲ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺗﺣ ّول اﻟﻘﺳ ﻣﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾ ﺔ اﻟﺑﺎطﻠ ﺔ إﻟ ﻰ

ﻗﺳﻣﺔ ﻣؤﻗﺗﮫ )ﻗﺳﻣﺔ ﻣﮭﺎﯾﺎة( ،واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ "إذا وﻗﻌت اﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎطﻠﺔ ﻷن أﺣد
 -1د.ﻋﻠﻲ ﻛﺎظﻢ اﻟﺸﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.48
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ﺗﺣوﻟ ت اﻟﻘﺳ ﻣﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾ ﺔ إﻟ ﻰ
اﻟﻣﺗﻘﺎﺳ ﻣﯾن ﻛ ﺎن ﻗﺎﺻ را وﻟ م ﺗﺳ ﺗوف ﻟ ﮫ اﻹﺟ راءات اﻟﻼزﻣ ﺔ ّ
ﻗﺳﻣﺔ ﻣؤﻗﺗﮫ اي ﻗﺳﻣﺔ ﻣﮭﺎﯾﺎة(" ،أي إذا اﺗﻔﻖ اﻟﺷرﻛﺎء ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ،وﻛﺎن ﺑﯾﻧﮭم
ﺗﺣول إﻟ ﻰ ﻗﺳ ﻣﺔ ﻣؤﻗﺗ ﺔ
ﺷرﯾك ﻧﺎﻗص اﻷھﻠﯾﺔ ﻓﺈن ھذه اﻟﻘﺳﻣﺔ ﺗﻛون ﺑﺎطﻠﺔ ،وﻟﻛن ﯾﻣﻛن أن ﺗ ّ
)ﻣﮭﺎﯾﺎة( ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟﺑﺎطﻠﺔ ﺗﺿﻣﻧت ﻓﻲ طﯾﺎﺗﮭﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻣﮭﺎﯾﺎة.1
 .2اﻟﻣ ﺎدة ) (1318اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺗﺣ ّول اﻟورﻗ ﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾ ﺔ اﻟرﺳ ﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎطﻠ ﺔ إﻟ ﻰ ورﻗ ﺔ ﻋﺎدﯾ ﺔ إذا
ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺎﻟف اﻹﺟراءات اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻟﻛن ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟطرﻓﯾن .2
 .3اﻟﻣﺎدة  112ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﻲ ﻗررت أن اﻟﻛﻣﺑﯾﺎﻻت ﻏﯾ ر اﻟﺻ ﺣﯾﺣﺔ ﺗﻌﺗﺑ ر ﺳ ﻧدات
ﻋﺎدﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗوﻓﯾﺔ ﻟﺷروط ھذه اﻟﺳﻧدات.3
ﺗﺣول ﻓ ﻲ اﻟﺗﺷ رﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳ ﻲ إﻧﻣ ﺎ ﻣ رده إﻟ ﻰ
وﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮫ ﻋ دم وﺟ ود ﻧ ص ﺧ ﺎص ﺑ ﺎﻟ ّ
ﺗﺣول واﻟﺧﻠط ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن اﻟﻐﻠط ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾﯾ ف ،ﺣﯾ ث اﻋﺗﺑ ر اﻟﺗﺣ ّول ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ ﻻ
اﻟﻔﮭم اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻔﻛرة اﻟ ّ
ﯾﻌدو ﻛوﻧﮫ ﺗﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﻟﻠﺗﻛﯾﯾف ،وھو أﻣ ر ﻻ ﯾﻣﻛ ن اﻟﺗﺳ ﻠﯾم ﺑ ﮫ؛ ﻷن اﻟﺗﺣ ّول ﯾﻔﺗ رض وﺟ ود ﻧﯾ ﺔ ﻏﯾ ر
ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺣ ﯾن ﯾﺳ ﺗﻧد ﺗﺻ ﺣﯾﺢ اﻟﻌﻘ د إﻟ ﻰ إرادة أط راف اﻟﻌﻘ د اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ ،وﯾﻧﺻ بّ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻐﯾﯾ ر أو
ﺗﺻﺣﯾﺢ اﺳم اﻟﻌﻘد.4
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً :اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري اﻟﻘدﯾم
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘدﯾم ﻓﻘد ُوﺟد أﻧﮫ ﻟم ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أي ﻧص ﺧ ﺎص ﯾﺗط رق
ﺗﺣول ﺑوﺿوح ﺑﺈﻋﺗﺑﺎره ﻣﺑدأ ً ﻋﺎﻣﺎ ً ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮭ ﺎء ﻗ د وﺟ د ﻓ ﻲ ﺑﻌ ض ﻧﺻوﺻ ﮫ ﻣ ﺎ
ﻟﻠ ّ

 -1ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﮭﺎﯾﺎة ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻘﻂ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ إﻓﺮاز اﻷﻋﯿﺎن.
2
ﺗﺤﻮل اﻟﻘﺮار اﻹداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.22
 د .ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﻮد اﻟﺪﯾﻠﻤﻲّ ، -3د .رﻣﺰي طﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ،ﺗﺪرج اﻟﺒﻄﻼن ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .420
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.52
 -4د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻓﻜﺮة
ّ
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ﺗﺣول ،1وﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣواد)  (135 ،113 ،108ﺗﺟﺎري ،واﻟﻣ واد )،254
ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎره ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻔﻛرة اﻟ ّ
 (321 ،320 ،255ﻣدﻧﻲ.2
وﻣ ﺎ اﻟﺣﻛ م اﻟﺻ ﺎدر ﻋ ن ﻣﺣﻛﻣ ﺔ )ﺷ ﺑﯾن اﻟﻛ وم( اﻟﺟزﺋﯾ ﺔ ﻋ ﺎم ) (1934إﻻ دﻻﻟ ﺔ واﺿ ﺣﺔ
ﺗﺣول ،ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗ رار اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ أﻧ ﮫ )وإن ﻛ ﺎن اﻷﺻ ل ﻓ ﻲ
ﻋﻠﻰ أﺧذ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري ﺑﻔﻛرة اﻟ ّ
اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل أﻧﮫ ﻻ ﯾﻧﺗﺞ أي أﺛر ﻗﺎﻧوﻧﻲ إﻻ أﻧﮫ ﻛواﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﮭﺎ وﺟود ﻣﺎدي ﻗد ﯾﻧ ﺗﺞ ﺑﻌ ض اﻵﺛ ﺎر
اﻟﻌرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻘﺻد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ،وﻟم ﯾﺗوﻗﻊ أﺣد ﺣﺻوﻟﮭﺎ وﻗت اﻟﺗﻌﺎﻗد(.3
ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ
ﯾﺗﺿﺢ أﯾﺿﺎ ً ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ أﻧﮫ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدم وﺟود ﻧص ﺧﺎص ﺑﺎﻟ ّ
ﺗﺣول ﻛﺎﻧت ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺗﺷ رﯾﻌﻲ ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭ ﺎ اﻟﺗ ﻲ ﺳ ﺑﻖ
اﻟﻣﺻري إﻻ أن ﻓﻛرة اﻟ ّ
وأ ُﺷﯾر إﻟﯾﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺿﻣن اﻻﺟﺗﮭﺎدات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أﯾﺿﺎ ،وﻟرﺑﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣ ن اﻷﺳ ﺑﺎب اﻟﺗ ﻲ ﺣ دت
ﺗﺣول ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدراﻛﮫ ﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري إﻟﻰ وﺿﻊ ﻧص ﺧﺎص ﺻرﯾﺢ ﺑﻧظﺎم اﻟ ّ
إﻟﻰ ﻣﺛل ھذا اﻟﻧص ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺑطﻼن واﻟﺣد ﻣن آﺛﺎرھﺎ.
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً :اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ
وﺟد أﯾﺿﺎ ً أن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘود واﻟﻣوﺟﺑﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋ ﺎم  1982ﻟ م ﯾ ﻧص ﻋﻠ ﻰ ﻧظ ﺎم
ﺗﺣول ﺑﻧص ﺧﺎص وواﺿﺢ ،إﻻ أن ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮭﺎء أﺷﺎروا إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧذ ﺑﮭذا اﻟﻧظ ﺎم ﻓ ﻲ ﻧط ﺎق
اﻟ ّ

ھذا اﻟﻘﺎﻧون ،وﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻓرج ﺻ ده ﻣ ن أﻧ ﮫ "ﻋﻠ ﻰ اﻟ رﻏم ﻣ ن ﻋ دم وﺟ ود
ﺗﺣول اﻟﻌﻘد ﯾﺻﺢ اﻷﺧذ ﺑﮭﺎ ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟﻘ ﺎﻧون"،4
ﻧص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ،ﻓﺎن ﻧظرﯾﺔ ّ

وﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﺧﻠﯾل ﺟرﯾﺞ" :إن ھذا اﻟﻣﺑدأ ﺛﺎﺑت ،وإن ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻻ ﯾﺷﯾر
إﻟﯾ ﮫ ﺻ راﺣﺔ....وﻻ ﯾﻘﺗﺻ ر ﻣﺑ دأ اﻟﺗﺣ ّول ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘ د اﻟ ذي ﯾﻧﺷ ﺊ اﻟﻣوﺟﺑ ﺎت ،ﺑ ل ﯾﺷ ﻣل أﯾﺿ ﺎ ً
 -1د .ﺣﻤ ﺪي ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ ،اﻟﻮﺳ ﯿﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣ ﺎت ،اﻟﻜﺘ ﺎب اﻷول،اﻟﻤﺼ ﺎدر اﻹرادﯾ ﺔ ﻟﻼﻟﺘ ﺰام ،ط ،1دار
اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،اﻟﻘﺎھﺮة ،1999 ،ص.427
 -2د.ﻋﻠﻲ ﻛﺎظﻢ اﻟﺸﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.41
 -3د .ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻔﺘﻼوي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،20ھﺎﻣﺶ.2
 -4د.ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻓﺮج اﻟﺼﺪه ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ﺔ
واﻟﻨﺸﺮ ،1974 ،ص.375
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اﻟﺗﺻ رﻓﺎت اﻟﻣﻧطوﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ دول ﻋ ن ﺗﺻ رﻓﺎت ﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻛﻣ ﺎ ﻟ و ﻛﺎﻧ ت اﻟوﺻ ﯾﺔ ﺑﺎطﻠ ﺔ ﻓﺈﻧﮭ ﺎ ﺗﺻ ﻠﺢ
ﻛرﺟوع ﻋن وﺻﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ".1
وﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻ ري اﻟﻘ دﯾم ﻓ ﺈن ھﻧ ﺎك ﻧﺻوﺻ ﺎ ً ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻠﺑﻧ ﺎﻧﻲ ﺗﻌ د ﺗطﺑﯾﻘ ﺎ
ﻟﻠﺗﺣ ّول ﯾُ ورد ﻣﻧﮭ ﺎ اﻟﻣ ﺎدة ) (315واﻟﻣ ﺎدة ) (316ﻣ ن اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺗﺟ ﺎري اﻟﻠﺑﻧ ﺎﻧﻲ اﻟﺗ ﻲ اﺷ ﺗرطت
اﻷوﻟﻰ ﻋددا ً ﻣن اﻟﺷروط ﻻ ﺑد ﻣن ﺗواﻓرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧد ،وﻋ دت اﻟﺛﺎﻧﯾ ﺔ أن ﻧﻘﺻ ﺎن أي ﺷ رط ﻣ ن ھ ذه
اﻟﺷروط ﯾؤدي إﻟ ﻰ ﺑطﻼﻧ ﮫ دون أن ﯾﻌﻧ ﻲ ذﻟ ك أن اﻟﺳ ﻧد أﺻ ﺑﺢ ﻓﺎﻗ دا ﻷي ﻗﯾﻣ ﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ،إذ إﻧ ﮫ ﻣ ن
ﺗﺣول إﻟﻰ ﺳﻧد ﻋﺎدي أو ﺳﻧد ﺗﺟﺎري.2
اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾ ّ
وﻛذﻟك اﻟﺣﺎل اﻟﻣﺎدة ) (144ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣرر اﻟ ذي
ﻟم ﯾﻛﺗﺳب اﻟﺻﻔﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻌدم اﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣ ّول إﻟ ﻰ ﻣﺣ رر
ﻋرﻓﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﺛﺑت ﺗوﻗﯾﻌﮫ أو ﺧﺗﻣﮫ أو اﻹﻣﺿﺎء ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ذوي اﻟﺷﺄن.3
وﻗد أﻛدت ھذا اﻹﺗﺟﺎه ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﻓﻲ ﺣﻛم ﻟﮭ ﺎ ﺣﯾ ث اﻋﺗﺑ رت

" أن اﻟﺷ ﯾك ﻛﻣ ﺎ اﻟﺳ ﻧدات اﻟﺗﺟﺎرﯾ ﺔ اﻟ ذي ﻻ ﺗﺗ واﻓر ﻓﯾ ﮫ اﻟﺷ روط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻻﻋﺗﺑ ﺎره ﺷ ﯾﻛﺎ ً ﯾظ ل
ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﻧﻔﯾذه أﻣﺎم دواﺋر اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺳﻧد".4
وﺑﻣطﺎﻟﻌﺔ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﯾُﻼﺣظ ﺧﻠوه ﻣن ﻧص ﺧ ﺎص ﯾﺗﻌﻠ ﻖ
ﺗﺣول اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﺣﺎل إﺑطﺎﻟﮫ.
ﺑ ّ
ﺗﺣول ﻓ ﻲ اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ﻻ
ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳ ﺑﻖ ﻋرﺿ ﮫ أن ﻋ دم وﺟ ود ﻧ ص ﺧ ﺎص ﺑ ﺎﻟ ّ
ﺗﺣول أﺳﺎﺳ ﺎ ً ﺧﺻوﺻ ﺎ ً ﻣ ﻊ وﺟ ود اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن اﻟﺗطﺑﯾﻘ ﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻟﮭ ﺎ ،وﻻ
ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود ﻓﻛرة اﻟ ّ
أدل ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ك ﻣ ن اﻟﻧﺻ وص اﻟﺗ ﻲ أ ُﺷ ﯾراﻟﯾﮭﺎ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ﻛﺗطﺑﯾ ﻖ ﻟﮭ ذه اﻟﻔﻛ رة ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻷﺣﻛ ﺎم
 -1د .ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺮﯾﺞ ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﺒﺎت واﻟﻌﻘﻮد ،ج ،1958 ،2ص.402
 -2د .ﻋﻠ ﻲ اﻟﺒ ﺎرودي ،د .ﷴ ﻓﺮﯾ ﺪ اﻟﻌﺮﯾﻨ ﻲ ،اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠ ﺎري ،ج ،2اﻻوراق اﻟﺘﺠﺎرﯾ ﺔ واﻻﻓ ﻼس ،دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،1961،ص.313
 -3د.ﻋﻠﻲ ﻛﺎظﻢ اﻟﺸﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.53
 -4ﻗ ﺮار ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﺳ ﺘﺌﻨﺎف اﻟﺸ ﻤﺎل اﻟﻤﺪﻧﯿ ﺔ ،اﻟﻐﺮﻓ ﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ،رﻗ ﻢ  ،97/133اﻟﺼ ﺎدر ﻓ ﻲ  1997/ 2/27ﻧﻘ ﻼ ﻋ ﻦ اﻟ ﺪﻛﺘﻮر
د.ﻋﻠﻲ ﻛﺎظﻢ اﻟﺸﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.52
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اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮭﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﺑوﺿوح إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ﺑ ل اﻋﺗﻣﺎدھ ﺎ ﻛﻧظ ﺎم
ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺗرﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻓ ﻲ اﻟ دول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ  ،وإدراﻛﮭ ﺎ ﻣ دى اﻟﺣﺎﺟ ﺔ اﻟﯾ ﮫ وﻧﺟﺎﻋﺗ ﮫ ﻓ ﻲ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺑطﻼن اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗطﺎل اﻟﻌﻘود ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﮭﺎ.
ﺗﺣول اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث :ﺗﻌرﯾف وﺷروط ّ
ﺗﺣول اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل
أوﻻً :ﺗﻌرﯾف ّ
ﺗﺣول ،ﯾﺗﺿ ﺢ أﻧ ﮫ ﻟ ﯾس ھﻧ ﺎك أﯾ ﺎ ً ﻣﻧﮭ ﺎ ﻣ ن
ﻣن ﺧﻼل ﻣطﺎﻟﻌﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺎﻟ ّ
ﺗط رق إﻟ ﻰ وﺿ ﻊ ﺗﻌرﯾ ف ﻣﺣ دد ﻟﺗﺣ ّول اﻟﻌﻘ د اﻟﺑﺎط ل وإﻧﻣ ﺎ اﻗﺗﺻ رت ﻋﻠ ﻰ ﺗﺑﯾ ﺎن ﺷ روط اﻟﺗﺣ ّول
ﺗﺣول.
وأﺣﻛﺎﻣﮫ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺎول اﻟﺑﺎﺣث اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠ ّ

ﺗﺣول اﻟﻌﻘد ﺑﺄﻧ ﮫ "اﺳ ﺗﺑدال ﻋﻘ د ﻗ دﯾم ﺑﻌﻘ د ﺟدﯾ د ﻣ ن
وﯾﻌرف اﻟدﻛﺗور ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﮭوري ّ
ﻏﯾر إدﺧﺎل أي ﻋﻧﺻر ﺟدﯾد ﺑل ﺗﺑﻘﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻘد اﻟﻘدﯾم ﻛﻣ ﺎ ھ ﻲ وإﻧﻣ ﺎ ﺗﻛﯾ ف ﺗﻛﯾﯾﻔ ﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺎ ﻏﯾ ر
اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻷول" .1وﻋرﻓﮫ اﻟدﻛﺗور اﺑراھﯾم دﺳوﻗﻲ أﺑو اﻟﻠﯾل ﺑﺄﻧ ﮫ " اﺳ ﺗﺑدال ﻋﻘ د ﺟدﯾ د ﺻ ﺣﯾﺢ ﺑﻌﻘ د

ﻗدﯾم ﺑﺎطل" .2وﻋرﻓﮫ اﻟدﻛﺗور أﻧور ﺳﻠطﺎن ﺑﺄﻧﮫ " اﺳﺗﺑدال ﻋﻘد ﺟدﯾد ﺻﺣﯾﺢ ﺑﻌﻘ د ﻗ دﯾم ﺑﺎط ل ﺑ دون
إﺿﺎﻓﺔ أي ﻋﻧﺎﺻر ﺟدﯾدة ﻟﻛﻲ ﯾﻧﻌﻘد اﻟﻌﻘد ﺻﺣﯾﺣﯾﺎ ".3
وﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت أﻧﮭﺎ اﻓﺗرﺿت وﺟ ود ﻋﻘ دﯾن ﯾ ﺗم اﺳ ﺗﺑدال أﺣ دھﻣﺎ ﻣﻛ ﺎن اﻵﺧ ر
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺑوت ﺑطﻼﻧﮫ ،وھو أﻣر ﻻ ﯾﺗﻔﻖ ﻣ ﻊ ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول اﻟﺗ ﻲ ﺗﻔﺗ رض اﺑﺗ دا ًء وﺟ ود ﻋﻘ د واﺣ د.

وﻋرﻓ ﮫ اﻟ دﻛﺗور ﻋﺑ د اﻟﻣ ﻧﻌم ﻓ رج اﻟﺻ ده ﺑﺄﻧ ﮫ "إذا ﻛ ﺎن اﻟﺗﺻ رف ﺑ ﺎطﻼً واﺷ ﺗﻣل ﻋﻠ ﻰ
ّ
ﻋﻧﺎﺻ ر ﺗﺻ رف آﺧ ر ﻓﮭ ذا اﻟﺗﺻ رف ﯾؤﺧ ذ ﺑ ﮫ إذا أﻣﻛ ن اﻓﺗ راض أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دﯾن ﻛﺎﻧ ﺎ ﯾرﯾ دان ھ ذا
اﻟﺗﺻرف اﻵﺧر ﻟو أﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺑطﻼن اﻟﺗﺻرف اﻷول" .4

 -1د .ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﮭﻮري ،اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص،502
ھﺎﻣﺶ.2
 -2د .إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ أﺑﻮ اﻟﻠﯿﻞ ،اﻟﺒﻄﻼن اﻟﺠﺰﯨﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮد واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.335
 -3د .أﻧﻮر ﺳﻠﻄﺎن ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ،ج ،1ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﻤﺼﺮ ،1962 ،ص.317
 -4د.ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻓﺮج اﻟﺼﺪة ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي ،1974 ،ص.372
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ﺗﺣول ﺑﺄﻧﮫ ﻗﯾﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن وﺟود ﻋﻘ د ﺻ ﺣﯾﺢ ﺑ ﯾن أﻧﻘ ﺎض ﻋﻘ د
وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟ ّ
ﺑﺎطل إذا ﺗﺑﯾن ﻟﮫ أن ﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗدﯾن ﻛﺎﻧت ﺳﺗﺗﺟﮫ ﻟﻘﺑوﻟﮫ ﻟو ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺑطﻼن اﻟﻌﻘد اﻷﺻل.
ﺗﺣول اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً :ﺷروط ّ
ﺗﺣول
ﺑﻌ د ﻋ رض ﺗﻌرﯾ ف اﻟﺗﺣ ّول واﻹﻣﻌ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻧﺻ وص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟ ّ
ﯾﻼﺣظ أﻧﮭﺎ أﺷﺎرت ﺑوﺿوح إﻟﻰ ﺷروط ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗواﻓرھﺎ ﻟﺗﺣ ّول اﻟﻌﻘ د اﻟﺑﺎط ل إﻟ ﻰ ﺗﺻ رف
ﺻﺣﯾﺢ ،وﺳوف ﯾُﻌرض ﻟﮭﺎ ﺑﺎﯾﺟﺎز ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾُﻣﻛن ﻻﺣﻘﺎ ﻣن ﻓﮭ م ﺷ روط ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري
ﺗﺣول ﻋن ﻏﯾره ﻣن اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﮫ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،وھذه
اﻟﻣﻌﯾب ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،وﺗﻣﯾﯾز اﻟ ّ
اﻟﺷروط ھﻲ:
 .1ﺑطﻼن اﻟﺗﺻرف اﻷﺻﻠﻲ
ﺗﺣول إذ
ﯾُﻌدّ ﺑطﻼن اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺷرطﺎ ً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً وھﺎﻣﺎ ً ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻹﻋﻣﺎل ﻧظﺎم اﻟ ّ
إﻧ ﮫ ﺑﻐﯾ ر ﺛﺑ وت ﺑط ﻼن ھ ذا اﻟﺗﺻ رف ﻻ ﯾﻣﻛ ن اﻟﺣ دﯾث ﻋ ن ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ﻷﻧﮭ ﺎ ﺑﺎﻷﺳ ﺎس وﺟ دت
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﺑطﻼن ،وإﻧﻘﺎذ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﻧﻘﺎذه ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﺑﺎطﻠﺔ 1إذا ﻣﺎ ﺗواﻓرت اﻟﺷ روط اﻟﻼزﻣ ﺔ
ﻟذﻟك.
ﺣول ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﻓﺎت
ﺗﺣول ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗ ّ
وﻓﻲ ﻣﻌرض اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟ ّ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻘط وﻻ ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗ ﻲ ﺗرﺗ ب آﺛ ﺎرا ً ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ،وﻟﻛ ن
أﺳﺎﺳ ﮭﺎ ﻋﻣ ل ﻣ ﺎدي ﺑﺣ ت ﻛﺎﻟﻔﻌ ل اﻟﺿ ﺎر اﻟ ذي ﯾﺗرﺗ ب ﻋﻠﯾ ﮫ ﺣ ﻖ اﻟﻣﺗﺿ رر ﺑ ﺎﻟﺗﻌوﯾض ،أو ﺗﻠ ك
اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻟ م ﺗﻧﺷ ﺄ أﺻ ﻼً ،ﻛﺎﻟﻌﻘ د اﻟﻣﺑ رم ﻧﯾﺎﺑ ﺔ ﻋ ن آﺧ رﯾن ،ﻓ ﻲ ﺣ ﯾن ﻻ ﯾﻣﻠ ك اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دان أي
ﺻ ﻔﺔ ﻟﻠﺗوﻗﯾ ﻊ ﻋﻧﮭﻣ ﺎ ،وﺗطﺑﯾﻘ ﺎ ﻟ ذﻟك اﻋﺗﺑ رت ﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻟ ﻧﻘض اﻟﻣﺻ رﯾﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻛ م ﻟﮭ ﺎ ﺑﺟﻠﺳ ﺔ

 ،1970/1/29اﻟطﻌ ن رﻗ م  464ﻟﺳ ﻧﺔ 25ق "...أن ﻣﺣﻛﻣ ﺔ أول درﺟ ﺔ ﻗ د اﻧﺗﮭ ت إﻟ ﻰ ﺑط ﻼن
 -1ﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء أن ﺑﻄﻼن اﻟﻌﻘﺪ ھﻮ اﻟﺠﺰاء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﺠﻤﺎع اﻟﻌﻘﺪ ﻷرﻛﺎﻧﮫ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺴ ﺘﻮﻓﯿﺔ ﻟﺸ ﺮوطﮭﺎ ،وأن
اﻟﺒﻄﻼن ھﻮ إﻧﻌﺪام أﺛﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﯿ ﺮ ﺗﺒﻌ ﺎ ً ﻟ ﺬﻟﻚ ) ،د .ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮزاق اﻟﺴ ﻨﮭﻮري ،اﻟﻮﺳ ﯿﻂ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮح
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،(488-487
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اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1952/8/19ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮫ ﻻ ﯾﻣﻠﻛ ون اﻟﺗﻌﺎﻗ د
ﺗﺣول ﻋﻘد ﻟم ﯾﻧﺷﺄ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻏﯾر أﺳﺎس" .1
ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ھﯾﺋﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻘول ﺑﺈﻣﻛﺎن ّ
واﻷﻣر اﻵﺧر أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال إﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣ ّول إذا ﻛ ﺎن اﻟﺗﺻ رف اﻷﺻ ل
ﺗﺣوﻟﮫ ،ﺣﺗ ﻰ ﻟ و ﺗﺑ ﯾن أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دﯾن
ﺻﺣﯾﺣﺎ ً؛ ﻷن اﻟﺗﺻرف اﻟﺻﺣﯾﺢ ﯾﻧﺗﺞ آﺛﺎرة وﻻ ﺣﺎﺟﺔ أﺑدأ إﻟﻰ ّ
ﺗﺣول اﻟﮭﺑﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ إﻟﻰ وﺻ ﯾﺔ
ﯾﻔﺿﻼﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف اﻷﺻل ،وﺗـﺄﺳﯾﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗ ّ
ﺣﺗﻰ ﻟو ﻓﺿل طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟوﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺑﺔ.2
ﺗﺣول أن ﯾﻛون اﻟﺗﺻ رف اﻷﺻ ل ﺑ ﺎطﻼً ﺑﺄﻛﻣﻠ ﮫ ﻣﻧ ذ اﻟﻠﺣظ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ
وﻻ ﺑد أﯾﺿﺎ ً ﻹﻋﻣﺎل اﻟ ّ
ﺗﺣول،
ﻟﻘﯾﺎﻣﮫ ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣﺗزاﻣﻧﺎ ً ﻣﻊ ﻧﺷﺄﺗﮫ ،أي أﻧﮫ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻛون اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼً ﻓﻲ ﺟزء ﻣﻧﮫ ﻹﻋﻣﺎل اﻟ ّ
وإﻧﻣﺎ ﯾطﺑﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎل ﻧظﺎم اﻧﺗﻘﺎص اﻟﻌﻘ د إذا ﻛ ﺎن اﻟﻌﻘ د ﻗ ﺎﺑﻼً ﻟﻼﻧﻘﺳ ﺎم ،ﻷن ﺗطﺑﯾ ﻖ ﻧظ ﺎم
اﻧﺗﻘ ﺎص اﻟﻌﻘ د أوﻟ ﻰ ﻣ ن ﺗطﺑﯾ ﻖ ﻧظ ﺎم ﺗﺣ ّول اﻟﻌﻘ د ﻷﻧ ﮫ ﻓ ﻲ اﻷوﻟ ﻰ ﯾﻘ وم ﻋﻠ ﻰ اﻹرادة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ
ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗ دﯾن ﻓ ﻲ ﺣ ﯾن ﯾﻘ وم اﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ إرادة اﻓﺗراﺿ ﯾﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾ ﺔ ،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﯾ زول اﻟﺟ زء اﻟﺑﺎط ل،
وﯾﺑﻘﻰ اﻟﺟزء اﻟﺻﺣﯾﺢ ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ھذا اﻟﺟزء اﻟﺑﺎطل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻼﻧﻔﺻﺎل ﻋ ن اﻟﻌﻘ د ،وﻋﻧ دھﺎ ﯾﺑط ل
اﻟﻌﻘد ﺑرﻣﺗﮫ .
وﻗد أﻛدت ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت وﻣﻧﮭ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ اﻟﻣﺻ ري اﻟ ذي ﻧ ص ﻓ ﻲ

اﻟﻣﺎدة  143ﻋﻠﻰ أﻧﮫ" :إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﺷﻖ ﻣﻧﮫ ﺑﺎطﻼً أو ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻺﺑطﺎل ﻓﮭذا اﻟﺷﻖ وﺣ ده ھ و اﻟ ذي
ﯾﺑطل إﻻ إذا ﺗﺑﯾن أن اﻟﻌﻘد ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﺗم ﺑﻐﯾر ھذا اﻟﺷﻖ اﻟذي وﻗﻊ ﺑﺎطﻼً أو ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻺﺑطﺎل ﻓﯾﺑطل اﻟﻌﻘد
ﻛﻠﮫ" ،وﻛذﻟك ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (211ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ رﻗم  5ﻟﺳ ﻧﺔ  1985ﻋﻠ ﻰ

أﻧﮫ" :إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﺷﻖ ﻣﻧﮫ ﺑﺎطﻼً ﺑطل اﻟﻌﻘد ﻛﻠﮫ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﺣﺻ ﺔ ﻛ ل ﺷ ﻖ ﻣﻌﯾﻧ ﺔ ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺑط ل
ﻓﻲ اﻟﺷﻖ اﻟﺑﺎطل وﯾﺑﻘﻰ ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺑﺎﻗﻲ".

1
ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎطﻞ إﻟﻰ ﺗﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.54
 د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲّ ، -2اﻧﻈﺮ د .ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﮭﻮري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،499د .رﻣﺰي طﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺗﺪرج اﻟﺒﻄﻼن ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮارات اﻹداري،
دار اﻟﻨﮭﻈﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،1968 ،ص ،377د .ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺪﯾﻠﻤﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.23
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ﺗﺣول اﻟﻌﻘد اﻟذي ﻧﺷ ﺄ ﺻ ﺣﯾﺣﺎ ً ﺛ م ﻟﺣﻘ ﮫ اﻟ ﺑطﻼن ،ﻛﻣ ﺎ ﻟ و ﻓﻘ د أﺣ د
ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻛون ﻣﺣﻼ ﻟﻠ ّ
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن أھﻠﯾﺔ اﻷداء ﺑﻌد أن أﺑرم اﻟﻌﻘ د ﺑﺷ ﻛل ﺻ ﺣﯾﺢ ،1وﻻ ﯾﻣﻛ ن إﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول أﯾﺿ ﺎ ً إذا ﻛ ﺎن
اﻟﻌﻘد ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً.2
ﺗﺣول إﻧﻣﺎ ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرف اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺑﺎط ل اﻟﺗ ﺎم ،3ﻓ ﻲ ﺣ ﯾن
وﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮭﺎء أن اﻟ ّ
ﺗﺣول ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘ ود اﻟﺑﺎطﻠ ﺔ ﺳ واء أﻛ ﺎن ھ ذا اﻟ ﺑطﻼن راﺟ ﻊ إﻟ ﻰ ﺗﺧﻠ ف أي ﻣ ن
ﯾرى آﺧرون ﺟواز ّ
أرﻛﺎن اﻟﻌﻘد أم ﺑﺳﺑب وﺟود ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﻧﺷوء اﻟﺗﺻرف ،وﯾرى اﻟﺑﻌض أﯾﺿ ﺎ ً أن اﻟﺗﺣ ّول
ﻻ ﯾﻧطﺑ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘ د اﻟﺑﺎط ل ﻟﻌ دم ﻣﺷ روﻋﯾﺗﮫ ﺣﺗ ﻰ ﻟ و ﺗﺿ ﻣن أرﻛ ﺎن ﻋﻘ د ﺻ ﺣﯾﺢ ،ﻷن إرادة
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻗد اﺗﺟﮭت أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻌﻘد ﻏﯾر ﻣﺷروع.4
ﺗﺣول اﻟﻌﻘود اﻟﺑﺎطﻠ ﺔ ﻟﻌ دم ﻣﺷ روﻋﯾﺗﮭﺎ ،ﻷﻧﮭ ﺎ
وﯾﺑدو أن اﻟرأي اﻷﺳﻠم ھو اﻟﻘول ﺑﻌدم ﺟواز ّ
ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻟم ﺗﻧﺷ ﺊ ﺑﺣﺳ ن ﻧﯾ ﺔ وﻻ ﺗﺻ ﻠﺢ أن ﺗﻛ ون ﻣﺣ ﻼ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻗﺻ دھﺎ اﻟﻣﺷ رع ﻣ ن إﻗ رار
ﺗﺣول.
ﻧظﺎم اﻟ ّ
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن وﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻ ري ﻗ د ﻧﺻ ت ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ
ﺗﺣول اﻟﻌﻘود اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺑطﺎل ،5وھ و اﻷﻣ ر اﻟ ذي أﺧﺗﻠ ف
ﺗﺣول اﻟﻌﻘود اﻟﺑﺎطﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟواز ّ
إﻟﻰ ﺟواز ّ
ﺑﺷﺄﻧﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء.
ﻓﻣﻧﮭم ﻣن ﯾ رى ﺟ واز ﺗﺣ ّول اﻟﻌﻘ د اﻟﻘﺎﺑ ل ﻟﻺﺑط ﺎل ﺣﺗ ﻰ ﻗﺑ ل إﺑطﺎﻟ ﮫ ﺧﺻوﺻ ﺎ ﺑﻌ د اﻧﺗﮭ ﺎء
اﻟﻣدة اﻟﻣﻘررة ﻟﻺﺑطﺎل ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺣﺟ ﺔ اﻟ ﺑﻌض ﺑ ﺄن اﻟﻌﻘ د اﻟﻘﺎﺑ ل ﻟﻺﺑط ﺎل ﯾﺧﻠ ﻖ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ن ﻋ دم
ﺗﺣوﻟﮫ ،وﻣﻧﮭم ﻣ ن ﯾ رى أن ھ ذه اﻟﻌﻘ ود إﻧﻣ ﺎ ھ ﻲ ﻋﻘ ود ﺻ ﺣﯾﺣﺔ ﻣﻧﺗﺟ ﺔ
اﻻﺳﺗﻘرار ﺗﺳﺗوﺟب إﺟﺎزة ّ

1
ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎطﻞ إﻟﻰ ﺗﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.55
 د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲّ ، -2د .ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ ﺣﺠﺎزي ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻜ ﻮﯾﺘﻲ ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ،ج ،1ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺎت ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻜﻮﯾ ﺖ،
 ،1982ص.1086
 -3د.ﻋﻠﻲ ﻛﺎظﻢ اﻟﺸﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص119
 -4د .أﺣﻤﺪ ﯾﺴﺮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.109
 -5اﻟﻤﺎدة  144ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي ،واﻟﻤﺎدة  145ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ اﻟﺴ ﻮري ،واﻟﻤ ﺎدة  105ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي )اذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎطﻼً او ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻼﺑﻄﺎل وﺗﻮاﻓﺮت ﻓﯿﮫ ارﻛﺎن ﻋﻘﺪ اﺧﺮ ،ﻓﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﯾﻜﻮن ﺻﺤﯿﺤﺎ ً ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي
ﺗﻮاﻓﺮت ارﻛﺎﻧﮫ اذا ﺗﺒﯿﻦ ان ﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺼﺮف إﻟﻰ اﺑﺮام ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ(.
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ﺗﺣوﻟﮭﺎ ،وﺗﺑﻘﻰ ﻛذﻟك ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘم أﺣ د اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دﯾن ﺑﺈﺑطﺎﻟﮭ ﺎ ،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧ ﮫ ﻻ ﻣﺟ ﺎل
ﻵﺛﺎرھﺎ وﻻ ﯾﺟوز ّ
ﺗﺣوﻟﮭﺎ طﺎﻟﻣ ﺎ ھ ﻲ ﺻ ﺣﯾﺣﺔ ﻛﻣ ﺎ ﺳ ﺑﻖ وأﺳ ﻠف اﻟﺑﺎﺣ ث ،أﻣ ﺎ إذا ﺗ م إﺑطﺎﻟﮭ ﺎ ﻓﻌﻧ دھﺎ إذن
ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن ّ
ﺗﺣول.1
ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧظﺎم اﻟ ّ
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول :إن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾوﻓﻖ ﻋﻧدﻣﺎ أورد ھ ذا اﻟﻧ وع ﻣ ن اﻟﻌﻘ ود ﻓ ﻲ ﺻ ﻠب
ﻧﺻوﺻﮫ إذ أﻧﮫ ﻟ م ﯾﻛ ن ھﻧ ﺎك أي ﻣﺳ وغ ﻹﺿ ﺎﻓﺔ ھ ذا اﻟﻧ وع ﻣ ن اﻟﻌﻘ ود ،وﻛ ﺎن ﯾﻛﻔ ﻲ ذﻛ ر اﻟﻌﻘ ود
ﺗﺣول إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻟﺑﺎطﻠﺔ دون ﻏﯾرھﺎ.
اﻟﺑﺎطﻠﺔ ﻷﻧﮫ ﺑﻣﺣﺻﻠﺔ اﻷﻣر ﻻ ﯾطﺑﻖ ﻧظﺎم اﻟ ّ
 .2أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﺎطل أرﻛﺎن ﺗﺻرف آﺧر ﺻﺣﯾﺢ
ﺗﺣول ﻛ ﻧص اﻟﻣ ﺎدة ) (140ﻣ دﻧﻲ أﻟﻣ ﺎﻧﻲ،
ﺑ ﺎﻟرﺟوع إﻟ ﻰ اﻟﻧﺻ وص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟ ّ
واﻟﻣﺎدة ) (144ﻣدﻧﻲ ﻣﺻري وﻏﯾرھﺎ ﯾﺗﺑﯾن أﻧﮭﺎ ﻗد أﻛدت ﺑﻣﺟﻣﻠﮭﺎ وﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗﻌﺎﺑﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ أﻧ ﮫ ﻻ
ﺑد أن ﯾﻛون اﻟﻌﻘد اﻷﺻل اﻟﺑﺎطل ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ً أو ﻣواﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﻧﺎﺻر أو أرﻛﺎن ﺗﺻرف آﺧر ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺧﺗﻠ ف
ﻋن اﻟﺗﺻرف اﻷﺻل اﻟﺑﺎطل.
ﻟﻛ ن ﺑ ﺗﻔﺣص ھ ذه اﻟﻧﺻ وص ﯾﺗﺑ ﺎدر إﻟ ﻰ اﻟ ذھن اﻟﺳ ؤال ﻋ ن طﺑﯾﻌ ﺔ ھ ذا اﻻﺧ ﺗﻼف ﺑ ﯾن
اﻟﺗﺻ رف اﻟﺑﺎط ل واﻟﺗﺻ رف اﻟﺟدﯾ د اﻟﺻ ﺣﯾﺢ وﻋ ن اﻟﻣﻘﺻ ود ﺑﻣواﻓﻘ ﺔ اﻟﺗﺻ رف اﻟﺑﺎط ل ﻟﻌﻧﺎﺻ ر
ﺗﺻرف آﺧر ﺻﺣﯾﺢ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﺈن ﻓرﯾﻘﺎ ً ﻣن اﻟﻔﻘﮭﺎء 2ﯾ رى أﻧ ﮫ ﯾﻛﻔ ﻲ أن ﯾﻛ ون اﻟﻌﻘ د اﻟﺟدﯾ د
ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﮫ ﻋن اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل ،وﻻ ﯾﺷﺗرط اﻻﺧﺗﻼف ﻓ ﻲ اﻟﻧ وع واﻟطﺑﯾﻌ ﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ،ﻣﻌﻠﻠ ﯾن
ذﻟك ﺑﻌدم اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺣﻣﯾل اﻟﻧص أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﺟب ،وأﻧﮫ ﯾﻛﻔﻲ ﺣﺻول أي ﺗﻐﯾر ﯾﻣﯾز اﻟﻌﻘد اﻟﺟدﯾ د ﻋ ن
ﺗﺣول ﺗﻛون أﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻓ ﻲ اﻟﺗﺻ رﻓﺎت ذات اﻟطﺑﯾﻌ ﺔ
اﻟﺑﺎطل ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟ ّ

1
ﺗﺣول اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل إﻟﻰ ﺗﺻرف ﺻﺣﯾﺢ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،55د .ﻣﺎھر أﺑو اﻟﻌﻧﯾن ،ﺿواﺑط
 د .رأﻓت دﺳوﻗﻲّ ،ﺗﺣول
ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧﮭﺞ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ،2007 ،ص ،564د .ﺻﺎﺣب ﻋﺑﯾد اﻟﺗﻼويّ ،
اﻟﻌﻘد )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( ،ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻣﺎن ،1997 ،ص.41-40
2
ﺗﺣول اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎط ل إﻟ ﻰ ﺗﺻ رف ﺻ ﺣﯾﺢ،ﻣرﺟﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،84د .أﺣﻣ د ﯾﺳ ري ،ﺗﺣ ّول اﻟﺗﺻ رف
 د .رأﻓت دﺳوﻗﻲّ ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.147
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اﻟواﺣدة ،وﻗد أﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟك اﻟ دﻛﺗور أﺣﻣ د ﯾﺳ ري ﺑﻘوﻟ ﮫ " :ﻓﺎﻟﺗﺻ رف اﻟﻣﺗﻐﯾ ر ﻣ ن ﺣﯾ ث ﻣﺿ ﻣوﻧﮫ
ﻓﻘط ھو ﺗﺻرف آﺧر ﻛذﻟك ،ﻓﺈذا أﻣﻛ ن ﺗﺣﻘﯾ ﻖ اﻟﻐ رض اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي اﻟﻣطﻠ وب ﻋ ن طرﯾ ﻖ ﺗﺻ رف
آﺧر ﻣن ﻧﻔس اﻟﺻورة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓ ﺈن اﻟﺗﺣ ّول ﯾﻛ ون ﺟ ﺎﺋزا ً " .1وﻣﺛ ﺎل ذﻟ ك ﺗﺣ ّول ﻋﻘ د اﻹﯾﺟ ﺎر إﻟ ﻰ
اﻷﺑد وھو ﻋﻘد ﺑﺎطل إﻟﻰ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻣؤﻗت إذا ﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻛﺎﻧﺎ ﯾرﺗﺿ ﯾﺎن إﺑ رام اﻟﻌﻘ د ﺿ ﻣن
ﺣدود اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.2
ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى ﻓرﯾﻖ آﺧر ﻋﻠﻰ رأﺳﮭم اﻟﻔﻘﯾﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ )ﺳﺎﻟﻲ( أﻧﮫ ﻻ ﺑد ﻹﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﻣ ن
أن ﯾﻛون اﻟﻌﻘد اﻟﺟدﯾد ﻣن ﻧوع آﺧر ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻧوع اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل ،وأن ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺿﻣون وﺣ ده ﻏﯾ ر
ﻛ ﺎف ﻟﻠﺗﺣ ّول ،وﯾﺳ ﺗﻧد ھ ؤﻻء اﻟﻔﻘﮭ ﺎء ﻓ ﻲ رأﯾﮭ م إﻟ ﻰ أن اﻟﻧﺻ وص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ذاﺗﮭ ﺎ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗطﻠ ب أن
ﯾﻛون اﻟﻌﻘد اﻵﺧر ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻛﻠﯾﺎ ً ﻋن اﻟﻌﻘد اﻷﺻل ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة أن ﺗﻛون ﻟﮫ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ
ﻋن اﻟﻌﻘد اﻷﺻل.3
وﯾﺑدو أن اﻟرأي اﻷول أﻛﺛر وﺟﺎھﺔ ﻣن اﻟرأي اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﯾث أﻧ ﮫ ﯾﻛﻔ ﻲ ﻹﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﺗﻐﯾ ر
ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻘد دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯾرﻓﻲ اﻟﻧوع طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺣﻘﻖ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﻣن ﻗﺑل أطراف اﻟﻌﻘد،
ﺗﺣول اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن أﻋ داد
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾﻖ اﻟ ّ
اﻟﻌﻘود اﻟﺑﺎطﻠﺔ.
أﻣﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﺗواﻓﻖ اﻟ ذي ورد اﻟ ﻧص ﻋﻠﯾ ﮫ ﻓ ﺈن ﺟﺎﻧ ب ﻣ ن اﻟﻔﻘ ﮫ ﯾ رى أن اﻟﻣﻘﺻ ود
ﺑﺎﻟﺗواﻓﻖ اﻟذي ورد اﻟﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن ﻛﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري إﻧﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﺑﮫ ﺿ رورة
اﺣﺗواء اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﺎطل ﻓﻲ ذاﺗﮫ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺻرف ﺻﺣﯾﺢ ،أي أن ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﺎطل ﻛﺎﻓ ﺔ
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻرف اﻟﺟدﯾد ،4وﯾرى اﻟﻔﻘﯾﮫ )ﺳﺎﻟﻲ( أن اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﺎطل ﻻ ﺑد أن ﯾﺣﺗوي

 -1د .أﺣﻤﺪ ﯾﺴﺮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.149
2
ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ(،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.82
 د .ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﺘﻼويّ ، -3د .ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻻھﻮاﺋﻲ ،اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻺﻟﺘ ﺰام ،ج ،12ﻣﺼ ﺎدر اﻻﻟﺘ ﺰام ،ط ،2د.ن ،1995 ،ص ،271د.ﻋﻠ ﻲ
ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،130ص.133
ﻛﺎظﻢ اﻟﺸﺒﺎﻧﻲّ ،
4
ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ،ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،136د .ﺻ ﺎﺣﺐ ﻋﺒﯿ ﺪ اﻟ ﺘﻼوي،
 اﻧﻈﺮ :د.ﻋﻠﻲ ﻛﺎظﻢ اﻟﺸﺒﺎﻧﻲّ ،ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.85
ّ
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ﻓﻲ ذاﺗﮫ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺻرف اﻟﺟدﯾد ،وﺗطﺑﯾﻘﺎ ً ﻟذﻟك ﻗﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻟﻠدوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾ ﺎ ﺑﺄﻧ ﮫ ﯾﺟ ب
داﺋﻣﺎ ً أن ﺗﻛون ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺻرف اﻟﺟدﯾد اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﺣﺗواة ﻓﻲ إﻋﻼﻧﺎت اﻹرادة اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻋ ن
اﻟطرﻓﯾن.1
ﻓ ﻲ ﺣ ﯾن ﯾ رى ﺟﺎﻧ ب آﺧ ر ﻣ ن اﻟﻔﻘﮭ ﺎء 2ﺑ ﺄن اﻟﺗواﻓ ﻖ اﻟﻣﻘﺻ ود ھﻧ ﺎ ھ و ﻗﯾ ﺎم راﺑط ﺔ ﺑ ﯾن
اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﺎطل واﻟﺗﺻرف اﻟﺻﺣﯾﺢ وﻻ ﯾﻌﻧﻲ اطﻼﻗﺎ اﻻﺣﺗواء ،وﯾدﻋم ھذا اﻟﻔﻘﮫ وﺟﮭ ﺔ ﻧظ ره ﺑ ﺄن
اﻟﻣﺎدة  140ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ -ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟذي اﺳﺗﻧدت إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋﻧد
ﺗﺣول -ﻟم ﺗﺷﺗرط أن ﺗﻛون ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺻرف اﻟﺻ ﺣﯾﺢ ﻗ د أرﯾ دت ﻓ ﻲ اﻟﺗﺻ رف
ﻧﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟ ّ
اﻟﺑﺎطل أو أﻋﻠﻧت.ِ 3
وﯾﺑدو أن اﻟﻣﺷ رع اﻷﻟﻣ ﺎﻧﻲ ﻗ د اﺧﺗ ﺎر ﺑﺣ ذر ﺗﻌﺑﯾ ر اﻟﺗواﻓ ﻖ وﻟ ﯾس اﻻﺣﺗ واء؛ ذﻟ ك ﻹﻋط ﺎء
ﻣﺟ ﺎل أوﺳ ﻊ وﺣرﯾ ﺔ أﻛﺑ ر ﻓ ﻲ اﻛﺗﺷ ﺎف اﻟﺗﺻ رف اﻵﺧ ر اﻟﺻ ﺣﯾﺢ ﻷن اﻟﺗواﻓ ﻖ ﻻ ﯾﻌﻧ ﻲ إطﻼﻗ ﺎ ً أن
ﯾﺗﺷﺎﺑﮫ اﻟﺗﺻرف اﻟﺟدﯾد ﻣﻊ اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﺎطل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺟ وه ،وإﻻ ﻓ ﺈن ﻣﺿ ﻣون اﻟﺗﺻ رف اﻟﺟدﯾ د
ﺳﯾﻛون ﻧﻔس ﻣﺿﻣون اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﺎطل أو أﻗل ﻣﻧﮫ ،اﻷﻣ ر اﻟ ذي ﯾﺟﻌ ل ﻧظ ﺎم اﻟﺗﺣ ّول ﻋ دﯾم اﻟﻔﺎﺋ دة،
وﻣ ﺎ اﻟﺗواﻓ ﻖ اﻟﻣطﻠ وب ھﻧ ﺎ إﻻ أن ﯾواﻓ ﻖ اﻟﺗﺻ رف اﻟﺑﺎط ل اﻟﻌﻧﺎﺻ ر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﻣطﻠوﺑ ﺔ ﻻﻋﺗﺑ ﺎر
اﻟﺗﺻرف اﻟﺟدﯾد ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ،4وﯾﻛون ﺿﺎﺑط اﻟﺗواﻓﻖ ﺑﯾن ھذﯾن اﻟﺗﺻرﻓﯾن ھ و اﻟﻐ رض اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي أو
اﻟﻌﻣﻠﻲ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻘﺻود اﻟذي رﻣت إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ إرادة اﻷطراف أﺳﺎﺳﺎ ً.
وﯾﺑدو أﻧﮫ ﻣن اﻷﻧﺳب اﻷﺧذ ﺑﺎﻟرأي اﻟذي ﯾﻘول :إن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗواﻓﻖ ﻟ ﯾس اﻻﺣﺗ واء وإﻧﻣ ﺎ
وﺟود راﺑطﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺻ رف اﻟﺑﺎط ل واﻟﺗﺻ رف اﻟﺟدﯾ د ،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻟ ﯾس ﺑﺎﻟﺿ رورة أن ﯾﺣﺗ وي اﻟﻌﻘ د

1
ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص-85
 د .أﺣﻤﺪ ﯾﺴﺮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،153د .ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﺘﻼويّ ،.86
2
ﺗﺤﻮل اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،154د .رأﻓ ﺖ دﺳ ﻮﻗﻲ ،ﺗﺤ ّﻮل اﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﺒﺎط ﻞ إﻟ ﻰ ﺗﺼ ﺮف
 د .أﺣﻤﺪ ﯾﺴﺮيّ ،ﺻﺤﯿﺢ ،ص.86-85
3
ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎطﻞ إﻟﻰ ﺗﺼﺮف ﺻ ﺤﯿﺢ ،ص-83
 د .ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﮭﻮري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،500د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲّ ،.88
ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ( ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.88-86
اﻟﺘﻼوي،
ﻋﺒﯿﺪ
ﺻﺎﺣﺐ
.
 -4د
ّ
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اﻟﺑﺎطل أرﻛﺎن اﻟﻌﻘد اﻟﺟدﯾد وإﻧﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻣواﻓﻘﺎ ً ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﺑُﯾن ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ً ،ﻣﻣ ﺎ ﯾﺗ ﯾﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ
ﺗﺣول وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﮫ.
ﺣرﯾﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ إﻋﻣﺎل ﻧظﺎم اﻟ ّ
ﺗﺣول ﻻ ﺑد أن ﯾﺣﺗوي اﻟﺗﺻرف اﻷﺻل ﻋﻠ ﻰ ﻋﻧﺎﺻ ر ﺗﻛﻔ ﻲ
وﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﮫ أﻧﮫ ﻹﻋﻣﺎل اﻟ ّ
ﻟﻘﯾ ﺎم اﻟﺗﺻ رف اﻟﺻ ﺣﯾﺢ دون ﺣﺎﺟ ﺔ ﻹدﺧ ﺎل أي ﻋﻧﺻ ر ﺟدﯾ د ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ،ﻛﻣ ﺎ ﻟ و ﺑ ﺎع أﺣ دھم ﻣﻧ زﻻً
ﺗﺣول إﻟﻰ ﺑﯾﻊ ﻟﻣﻧزل آﺧر ﯾﻣﻠﻛﮫ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺣﺗﻰ ﻟ و ﻛ ﺎن
ﻣﻣﻠوﻛﺎ ً ﻟﻠﻐﯾر ﻓﺈن ھذا اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺑﺎطل ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾ ّ
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ﯾﻘﺑﻼن ﺑذﻟك ﻟو ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺑطﻼن ﻋﻘد اﻟﺑﯾﻊ اﻷﺻل.1
 .3أن ﺗﻧﺻرف إرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن إﻟﻰ اﻟﺗﺻرف اﻻﺧر
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﻌﻘد ھو ﺗواﻓﻖ إرادﺗﯾن ﻋﻠﻰ إﺣداث أﺛر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ،وﻗد ﻋرﻓ ﮫ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ

اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " ارﺗﺑﺎط اﻹﯾﺟﺎب اﻟﺻﺎدر ﻋن أﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﺑﻘﺑ ول اﻵﺧ ر وﺗواﻓﻘﮭﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﮫ
ﯾﺛﺑت أﺛره ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻘود ﻋﻠﯾﮫ وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺗزام ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﺑﻣﺎ وﺟب ﻋﻠﯾ ﮫ ﻟﻶﺧ ر " .2وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧ ﮫ
ﻣن اﻟواﺿﺢ أن اﻟﻌﻘد ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻹرادة اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻷطراﻓ ﮫ ،وأﻧ ﮫ ﺑﻐﯾ ر ھ ذه اﻹرادة ﻻ ﯾﻣﻛ ن أن ﯾﻧﻌﻘ د
اﻟﻌﻘد.
ﺗﺣول ﯾﻼﺣ ظ أﻧﮭ ﺎ ﺗ ﻧص ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ ) إذا
ﻟﻛن ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻧﺻ وص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟ ّ
ﺗﺑﯾن أن ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ إﺑرام ھذا اﻟﻌﻘد( ،وأﻣﺎم ھذه اﻟﻧﺻوص ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻛون ﺑﺻ دد
إرادﺗ ﯾن ،إرادة ﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ ﻋﺑ ر ﻋﻧﮭ ﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دان ﻋﻧ د إﺑ رام اﻟﻌﻘ د اﻷﺻ ل اﻟ ذي ﺛﺑ ت ﺑطﻼﻧ ﮫ ،وإرادة
أﺧرى ﺗطﻠب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﺣث ﻋﻧﮭﺎ واﻟﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ ﻣن أﺟل ﺻﺣﺔ اﻟﺗﺻرف اﻟﺟدﯾد ،وھﻲ إرادة ﻏﯾ ر
ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟم ﯾﻘﺻدھﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان اﺑﺗدا ًء ،وﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻛوﻧﺎ ﻗد ﻗﺻداھﺎ أﺻﻼً وﻗت إﺑرام اﻟﻌﻘد اﻷﺻ ل

 -1د.ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻓﺮج اﻟﺼﺪة ،ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،1974 ،
ص.374
 -2اﻟﻤﺎدة  87ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻻردﻧﻲ رﻗﻢ  43ﻟﺴﻨﺔ .1976
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ﻛﺈرادة اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟ ﺔ ،أي ﻋﻧ د ﺑط ﻼن اﻟﻌﻘ د اﻷﺻ ل ،واﻟرﻏﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺗﺣ ّول
إﻟﻰ اﻟﻌﻘد اﻟﺻﺣﯾﺢ.1
وﺑﻣﺎ أن اﻷﻣر ﻛذﻟك ﻓﻣﺎ ھﻲ ﻣﺎھﯾﺔ ھذه اﻹرادة؟ وﻣﺎ ھو ﻛﻧﮭﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻌول ﻋﻠﯾﮭﺎ وﯾﻌﺗد ﺑﮭﺎ
ﻛﺷرط ﻟﺻﺣﺔ ﻋﻘد ﺟدﯾد ﯾﺳﺗﺧرج ﻣن ﺑﯾن أﻧﻘﺎض ﻋﻘد ﺛﺑت ﺑطﻼﻧﮫ؟.
اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﻔﻘﮫ اﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﺎھﯾﺔ ھذه اﻹرادة ،ﻓﻔرﯾﻖ ﻣ ﻧﮭم ﯾ رى أﻧﮭ ﺎ إرادة اﺣﺗﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺗﺗوﻟ د
ﺑوﻗت ﻣﺗزاﻣن ﻣﻊ وﻻدة اﻹرادة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ،ﻟﻛن اﻹرادة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﺗﺟﮭت إﻟﻰ اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل ،ﻓﻲ ﺣﯾن أن
اﻹرادة اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻌﻘد اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣﻧﮫ اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل.2
وﻻ ﯾﻌﻧ ﻲ ذﻟ ك أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دﯾن أرادا اﻟﺗﺻ رف اﻵﺧ ر إرادة ﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ ،وﻻ أﻧ ﮫ ﯾﺗطﻠ ب وﺟ ود
إرادة اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ،ﺑل ﻣﻌﻧﺎه أﻧﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧ ﺎ ﯾرﯾداﻧ ﮫ ﻟ و أﻧﮭﻣ ﺎ ﻋﻠﻣ ﺎ ﺑ ﺄن اﻟﺗﺻ رف اﻵﺧ ر ﺑﺎط ل ،ﻓﺈرادﺗﮭﻣ ﺎ
اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﺗﺟﮭت إﻟﻰ اﻟﺗﺻرف اﻷﺻل ،ﻓﻲ ﺣﯾن اﻧﺻرﻓت ارادﺗﮭﻣﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺻرف اﻵﺧر.3
وﯾدﻟل اﺻﺣﺎب ھذا اﻟرأي ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺄن اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ھﻲ اﻷﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد ،وإﻧﻣﺎ أﺳﺎء
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان اﺧﺗﯾﺎر اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﺻﺣﯾﺣﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﺣﻘﯾﻖ ھذه اﻟﻐﺎﯾ ﺔ
ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﻓﻠﯾس ھﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ.
وﺳﺎر ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﮭﺞ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮫ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾرى أن اﻹرادة ﯾﺟب أن ﺗﺗﺟﮫ وﻟو اﺣﺗﻣ ﺎﻻً
إﻟﻰ اﻟﺗﺻرف اﻟﺟدﯾد ،ورأى اﻟﺑﻌض أﻧ ﮫ ﯾﺗﻌ ﯾن أن ﺗﻧﺻ رف إرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌﻘ د
اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣﻧذ ﻟﺣظﺔ إﺑرام اﻟﻌﻘد اﻷﺻل.4
وﯾﺑدو أن ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت أﺧذت ﺑﮭذا اﻹﺗﺟﺎه ،ﺣﯾث ورد ﻓﻲ اﻟﻣذﻛرة اﻹﯾﺿ ﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧون
اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوﯾﺗﻲ "...وإن ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ھﻧ ﺎ أن ﯾﻘط ﻊ ﺑ ﺄن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دﯾن ﻛﺎﻧ ﺎ ﯾرﺗﺿ ﯾﺎن اﻟﻌﻘ د
1
ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎطﻞ إﻟﻰ ﺗﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.90-89
 د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲّ ، -2د .ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ ﻓﻮدة ،اﻟﺒﻄﻼن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ط ،2دار اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻘﺎﻧﻮن 1999 ،ص.651
 -3د .ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮزاق اﻟﺴ ﻨﮭﻮري ،ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص .502د.ﻋﺒ ﺪ اﻟﻤ ﻨﻌﻢ ﻓ ﺮج اﻟﺼ ﺪة ،ﻣﺼ ﺎدر اﻻﻟﺘ ﺰام ،دراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.376 ،1974 ،
4
ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎطﻞ إﻟﻰ ﺗﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.90
 -د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲّ ،
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اﻟﺟدﯾد ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻛﺗﻔﻰ ﻣﻧﮫ أن ﯾرى إﺣﺗﻣﺎل ھذا اﻟﺗراﺿﻲ ،ﻓﺈن ﻟم ﯾﻘ م اﻟﻌﻘ د اﻟﺟدﯾ د ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻹرادة
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟطرﻓﯾﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إرادﺗﮭﻣﺎ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ،أي ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾ رى اﻟﻘﺎﺿ ﻲ أن اﻟظ روف
ﺗدل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻛون ".1
وﻗد ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺧطﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛوﯾﺗﻲ وﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري ،إذ ﺟﺎء ﻓ ﻲ ﺣﻛ م ﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ

ﺗﺣول اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎط ل إﻧﻣ ﺎ ﯾﻛ ون ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺑط ﻼن اﻟﺗﺻ رف ﻣ ﻊ اﺷ ﺗﻣﺎﻟﮫ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﯾﺔ أن " ّ
ﻋﻘد آﺧر ﺗﻛون ﻧﯾﺔ اﻟطرﻓﯾن اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد اﻧﺻرﻓت إﻟ ﻰ ﻗﺑوﻟ ﮫ دون إدﺧ ﺎل ﻋﻧﺻ ر ﺟدﯾ د ﻋﻠﯾ ﮫ"....

ﺗﺣول اﻟﻌﻘ د اﻟﺑﺎط ل إﻧﻣ ﺎ ﯾﻛ ون ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺑط ﻼن اﻟﺗﺻ رف ﻣ ﻊ اﺷ ﺗﻣﺎﻟﮫ ﻋﻠ ﻰ
وﻓﻲ ﺣﻛم آﺧر " ..إن ّ
ﻋﻧﺎﺻر ﻋﻘد آﺧر ﺗﻛون ﻧﯾﺔ اﻟطرﻓﯾن اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد اﻧﺻرﻓت إﻟﻰ ﻗﺑوﻟﮫ.2"...
ﺗﺣول أن ﯾﺗﺑ ﯾن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻣ ن ﺧ ﻼل
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻛﻔﻲ وﻓﻘﺎ ﻷﺻﺣﺎب ھذا اﻟرأي ﻹﻋﻣﺎل اﻟ ّ
واﻗ ﻊ اﻟﺣ ﺎل وﺟ ود اﺣﺗﻣ ﺎل اﻟرﺿ ﻰ ﻟ دى اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دﯾن ﻟﻘﺑ ول اﻟﻌﻘ د اﻟﺟدﯾ د ،أي أﻧ ﮫ اﺳ ﺗﺧﻠص ﻣ ن
اﻟﺗﺻرف اﻷﺻل اﻟذي ﺛﺑت ﺑطﻼﻧﮫ -ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ  -ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺻرف آﺧر ﺻﺣﯾﺢ اﻧﺻرﻓت
إﻟﯾﮫ اﻹرادة اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن.3
وﻗد وﺟﮭت ﻟﮭذا اﻟراي ﻋدة اﻧﺗﻘﺎدات وﺻﻠت إﻟﻰ ﺣد وﺻ ف ﻓﻛ رة اﻹرادة اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﺑﺄﻧﮭ ﺎ
ﻓﻛرة ﺟوﻓﺎء ،ﻷن اﻟﻘول ﺑﺎﻹرادة اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﯾﻌﻧ ﻲ ﻋﻠ م اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دﯾن ﺑ ﺑطﻼن اﻟﻌﻘ د ﻟﺣظ ﺔ إﺑراﻣ ﮫ ،ﻓ ﻲ
ﺣﯾن أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﻻ ﻋﻠم ﻟﮭم ﺑﺑطﻼن اﻟﻌﻘد وأﻧﮭم ﻟم ﯾﻔﻛروا -وﻟو ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﺣﺗﻣ ﺎل -ﺑ ﺎي
ﺗﺻرف اﺣﺗﯾﺎطﻲ إذا أﺑطل اﻟﻌﻘد ،وﻗد ﻋزا اﻟﺑﻌض ھذا اﻟﻔﮭم اﻟﺧﺎطﺊ ﻟﻺرادة إﻟﻰ اﻟﺧطﺄ ﻓ ﻲ ﺗرﺟﻣ ﺔ
ﻧص اﻟﻣﺎدة ) (140ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ.4

 -1اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻻﯾﻀﺎﺣﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ،ص.80
 -2ﺣﻜ ﻢ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟ ﻨﻘﺾ اﻟﻤﺼ ﺮﯾﺔ رﻗ ﻢ  ،192ﺟﻠﺴ ﺔ  ،1970/11/26وﺣﻜ ﻢ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟ ﻨﻘﺾ اﻟﻤﺼ ﺮﯾﺔ رﻗ ﻢ ،46ﺟﻠﺴ ﺔ
 ،1976،/1/29ﻧﻘﻼ ﻋﻦ د.ﻋﻠﻲ ﻛﺎظﻢ اﻟﺸﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.145
 -3د .ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻋﺒﺪ ﷲ ،اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت ،اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ،ج ،1اﻟﻌﻘﺪ واﻻرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﺠ ﻼء اﻟﺠﺪﯾ ﺪة ﺑﺎﻟﻤﻨﺼ ﻮرة ،1996-1995 ،ص ،288د .ﻋﺒ ﺪ اﻟ ﺮزاق اﻟﺴ ﻨﮭﻮري ،اﻟﻮﺳ ﯿﻂ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮح اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ
اﻟﺠﺪﯾﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.502
 -4د .ﻋﺒﺪ اﻟﺤ ﻲ ﺣﺠ ﺎزي ،اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﻟﺘ ﺰام وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻜ ﻮﯾﺘﻲ ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ،ج ،1ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻜﻮﯾ ﺖ،1982 ،
ص ،555د,ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻷھﻮاﺋﻲ ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ،ج ،1ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام ،1995 ،ص.355
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وﯾﺑدو أن ﻓﻛرة اﻹرادة اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻛرة ﯾﺳﺗﺑﻌد اﺣﺗﻣ ﺎل ﻗﺑوﻟﮭ ﺎ؛ ﻷن اﻟﻘ ول ﺑﮭ ﺎ ﯾﻌﻧ ﻲ وﺟ ود
إرادﺗﯾن ﻋﻧد إﺑرام اﻟﻌﻘد ﺗﺑﻘﻰ إﺣداھﺎ ﻣﺧﻔﯾ ﺔ وﻻ ﺗظﮭ ر إﻻ إذا ﺛﺑ ت ﺑط ﻼن اﻟﻌﻘ د اﻷﺻ ل ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ
إﻟﻰ أن ذﻟك ﯾﺷﻲ ﺑﺗواﻓر اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺑطﻼن ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻟﺣظﺔ إﺑرام اﻟﻌﻘد ،وھو ﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﺑوﻟﮫ.
وﻟﻌ ل ﻣ ﺎ دﻓ ﻊ أﺻ ﺣﺎب ﻓﻛ رة اﻹرادة اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﺗﻣﺳ ك ﺑﮭ ﺎ ھ و ﺧﺷ ﯾﺗﮭم ﻣ ن دور أﻛﺑ ر
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﻛﺷ ﺎف وﺗﻘرﯾ ر وﺟ ود ھ ذه اﻹرادة ،وﺗﻣﺳ ﻛﺎ ﻣ ﻧﮭم ﺑﻣﺑ دأ ﺳ ﻠطﺎن اﻹرادة اﻟ ذي ﯾﻣ ﻧﺢ
اﻟﺳﯾطرة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘ د ﻹرادة اﻷط راف ﺗﺣﻘﯾﻘ ﺎ ﻟﻣﺻ ﺎﻟﺣﮭم اﻟﻔردﯾ ﺔ وﯾﻘ وم ﻋﻠ ﻰ اﻋﺗﺑ ﺎر اﻹرادة
وﺣدھﺎ -ﻣﺟردة ﻣ ن ﻛ ل ﺷ ﻛﻠﯾﺔ -ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ إﻧﺷ ﺎء اﻟﺗﺻ رف اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ وﺗﺣدﯾ د آﺛ ﺎره ﺣﺗ ﻰ ﻟ و ﻛ ﺎن
اﻟﺗﺻرف ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون.1
وﻟﻛ ن وﻋﻠ ﻰ اﻟﺟﺎﻧ ب اﻵﺧ ر ﻓ ﺈن اﻟ ﺑﻌض ﯾ رى أن اﻹرادة اﻟﻣطﻠوﺑ ﺔ ﻟﺗﺣ ّول اﻟﻌﻘ د إﻧﻣ ﺎ ھ ﻲ
إرادة اﻓﺗراﺿ ﯾﺔ ﺗﻘ وم ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﺻ ور ﻻ اﻟﺣﻘﯾﻘ ﺔ وﻻ اﻻﺣﺗﻣ ﺎل إرادة ﻟ م ﺗظﮭ ر ﻟﻠوﺟ ود ﯾﺑﺣ ث ﻋﻧﮭ ﺎ
اﻟﻘﺎﺿﻲ وﯾﺗﺑﯾن وﺟودھﺎ ﻟﺣظﺔ إﺑرام اﻟﻌﻘد.2
ﺗﺣول ﻟﯾﺳت اﻹرادة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺟﮭت إﻟﻰ اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎط ل،
ﻓﺎﻹرادة اﻟﻣﻘﺻودة ھﻧﺎ ﻹﻋﻣﺎل اﻟ ّ
وﻻ ﯾﻣﻛ ن أن ﺗﻛ ون؛ ﻷن اﻷﻣ ر ﻋﻧ دھﺎ ﻻ ﯾﻌ دو ﻛوﻧ ﮫ ﺗﻔﺳ ﯾرا ً ﻟ ﻺرادة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ وﻟ ﯾس ﺗﺣ ّوﻻ ﻟﻠﻌﻘ د،
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻻ ﯾﻘﻊ إﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻘ د اﻟﺻ ﺣﯾﺢ .وھ و ﻣ ﺎ أﻛدﺗ ﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻓ ﻲ
ﺗﺣول ﻻ ﯾدور ﺣول ﺗﻔﺳ ﯾر إرادة اﻟط رﻓﯾن اﻟﻣوﺟ ودة واﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ
ﺣﻛم ﻟﮭﺎ ،ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﯾﮫ أن اﻷﻣر ﺑﺎﻟ ّ
وإﻧﻣﺎ اﻟﺑﺣث ﻋن إرادة اﻓﺗراﺿﯾﺔ .3
وﻗد ﺗﺟﻠﻰ ﺑوﺿوح ﻓﻲ ﻣذﻛرة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿ ﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ اﻟﻣﺻ ري ﻣﻔﮭ وم اﻹرادة
اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ،ﺣﯾث أﻛ دت اﻟﻣ ذﻛرة ﻋﻠ ﻰ أن ﯾﺷ ﺗرط ﻟﻠﺗﺣ ّول أن ﯾﻘ وم اﻟ دﻟﯾل ﻋﻠ ﻰ أن ﻧﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ دﯾن
اﻧﺻرﻓت إﻟﻰ اﻟﻌﻘد اﻟﺟدﯾد ﻟو ﯾﻌﻠﻣﺎن ﺑﺑطﻼن اﻟﻌﻘد اﻷﺻل ،وﯾﺳﺗﺗﻧﺞ ﻣن ذﻟك أن ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ
 -1د .ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻓﺮج اﻟﺼﺪه ،ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺸ ﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ واﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿ ﻌﻲ ،اﻟﺠ ﺰء اﻷول ،دار اﻟﻨﮭﻈ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ،
 ،1990ص.93-92
 -2د .أﺣﻤ ﺪ ﯾﺴ ﺮي ،ﺗﺤ ّﻮل اﻟﺘﺼ ﺮف اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،181د .ﺣﺴ ﺎم اﻟ ﺪﯾﻦ ﻛﺎﻣ ﻞ اﻷھ ﻮاﺋﻲ ،اﻟﻨﻈﺮﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ
ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎطﻞ إﻟﻰ ﺗﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .93
ﻟﻼﻟﺘﺰام ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،279د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲّ ،
3
ﺗﺤﻮل اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.186
 -د .أﺣﻤﺪ ﯾﺴﺮيّ ،
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إﻋﺎدة إﻧﺷﺎء اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻟﯾﺳت ﻣطﻠﻘﺔ ،وإﻧﻣﺎ ﻣﻘﯾدة ﺑﺎﻟﺷ روط اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﺣ ّول ،وھ و
ﻣ ﺎ ﺳ ﺎر ﻋﻠﯾ ﮫ ﺟﺎﻧ ب ﻣ ن اﻟﻘﺿ ﺎء اﻟﻣﺻ ري ،ﺣﯾ ث ﺟ ﺎء ﺑﺄﺣ د ﻗ رارات ﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻟ ﻧﻘض اﻟﻣﺻ رﯾﺔ

"....وأن ﯾﻘوم اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﺟدﯾد ﻟو أﻧﮭﻣﺎ ﺗﺑﯾﻧﺎ
ﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘ د اﻷﺻ ﻠﻲ ﻣ ن أﺳ ﺑﺎب اﻟ ﺑطﻼن  ،وﻛﺎﻧ ت ﺗﻌ رف ھ ذه اﻟﻧﯾ ﺔ ﻣ ن ﻣﺳ ﺎﺋل اﻟواﻗ ﻊ اﻟﺗ ﻲ ﯾﺳ ﺗﻘل
ﺑﺗﻘدﯾرھﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع وﻻ ﻣﻌﻘب ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺗﻰ ﻣﺎ أﻗﺎم رأﯾﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﻣﺳوﻏﺔ.1"...
وﯾﺑدو أن ﻣﻔﮭ وم اﻹرادة اﻻﻓﺗراﺿ ﯾﺔ أﻗ رب إﻟ ﻰ اﻟدﻗ ﺔ ،وﯾﺗﻣﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ اﻟﻐ رض اﻟ ذي ﻗﺻ دت
إﻟﯾﮫ اﻟﻣﺎدة ) (140ﻣدﻧﻲ أﻟﻣﺎﻧﻲ ،وﻣن ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻣطﮭﺎ ﻣ ن ﺗﺷ رﯾﻌﺎت ،ﺣﯾ ث إن اﻹرادة اﻟﻣﻘﺻ ودة
ھﻧ ﺎ ھ ﻲ إرادة ﻏﯾ ر ﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ ﯾﺗﺻ ور اﻟﻘﺎﺿ ﻲ وﺟودھ ﺎ ﻋﻧ د إﺑ رام اﻟﻌﻘ د اﻷﺻ ل ،وﯾﻘ وم ﺑﺎﺳﺗﻛﺷ ﺎﻓﮭﺎ
ﻣﺳﺗرﺷ دا ً ﺑ ﺎﻟظروف اﻟﺗ ﻲ ﺻ ﺎﺣﺑت اﻟﺗﻌﺎﻗ د واﻟﻐ رض ﻣﻧ ﮫ واﻻﺳ ﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﯾ ﺔ وﺳ ﺎﺋل ﺗﻣﻛﻧ ﮫ ﻣ ن
اﺳﺗﺧﻼص ھذه اﻟﻧﯾﺔ.

1
ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ص.152
 -د.ﻋﻠﻲ ﻛﺎظﻢ اﻟﺸﺒﺎﻧﻲّ ،
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ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب وﺗﻣﯾﯾزه ﻋن ﻏﯾره ﻣن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﻔﮭوم ّ
ﺗﺣول اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ د اﻟﺧ ﺎص وﺷ روطﮫ
ﺑﻌد أن ﺑﯾّن اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻣﻔﮭوم ّ
ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺗﺣ ﺗم ﺗوﺿ ﯾﺢ ﻣﻔﮭ وم ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾ ب ،واﻟﺷ روط اﻟواﺟ ب ﺗواﻓرھ ﺎ ﻹﻋﻣ ﺎل
ﺗﺣول ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﮫ ،وﺗﻣﯾﯾزه ﻋﻧﮭﺎ.
اﻟ ّ
وﻋﻠﯾ ﮫ ﻗُﺳ م ھ ذا اﻟﻣﺑﺣ ث إﻟ ﻰ ﻣطﻠﺑ ﯾن :اﻷول ﯾﺗط رق إﻟ ﻰ ﻣﻔﮭ وم ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري
اﻟﻣﻌﯾ ب ،وﺷ روط إﻋﻣ ﺎل ھ ذا اﻟﺗﺣ ّول ،واﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﺗط رق إﻟ ﻰ ﺗﻣﯾﯾ ز اﻟﺗﺣ ّول ﻋ ن ﻏﯾ ره ﻣ ن اﻷﻓﻛ ﺎر
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ.
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب وﺷروطﮫ
اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﻣﻔﮭوم ّ
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب ،ﺛم اﺳﺗﻌرض اﻟﺷ روط
ﺗﻧﺎول اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ھذا اﻟﻣطﻠب ﻣﻔﮭوم ّ
ﺗﺣول.
اﻟواﺟب ﺗواﻓرھﺎ ﻹﻋﻣﺎل ھذا اﻟ ّ
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب
اﻟﻔرع اﻷول :ﻣﻔﮭوم ّ
ﺗﺣول اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل :أﻧﮫ إذا ﺗﺿ ﻣن اﻟﻌﻘ د اﻟﺑﺎط ل ﻋﻧﺎﺻ ر
ﺳﺑﻖ وأن ﺑُﯾن أن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻔﻛرة ّ
ﻋﻘ د آﺧ ر ﻓ ﺈن اﻟﻌﻘ د اﻷﺧﯾ ر ھ و اﻟ ذي ﯾﺻ ﺢ ﺑﺎﻋﺗﺑ ﺎره اﻟﻌﻘ د اﻟ ذي ﺗ واﻓرت أرﻛﺄﻧ ﮫ؛ إذا ﺗﺑ ﯾن أن
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻛﺎﻧﺎ ﯾﻘﺑﻼن ﺑﮫ ﻟو ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺑطﻼن اﻟﺗﺻرف اﻷﺻل.
وﻗﯾﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺻ د ﺑﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾ ب :أﻧ ﮫ إذا ﻛ ﺎن اﻟﻘ رار اﻹداري
اﻟﺑﺎط ل أو اﻟﻘﺎﺑ ل ﻟﻺﺑط ﺎل ﯾﺗﺿ ﻣن أرﻛ ﺎن ﻗ رار إداري آﺧ ر ﺻ ﺣﯾﺢ ﻓ ﺈن اﻷﺧﯾ ر ﯾﺻ ﺢ ﺑﺎﻋﺗﺑ ﺎره
اﻟﻘرار اﻟذي ﺗواﻓرت أرﻛﺎﻧ ﮫ ،إذا ﺗﺑ ﯾن أن ﻧﯾ ﺔ اﻹدارة ﻛﺎﻧ ت ﺗﻧﺻ رف إﻟ ﻰ اﻟﻘ رار اﻟﺟدﯾ د ﻟ و ﻋﻠﻣ ت
ﺑﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻷﺻل.1

 -1د .ﷴ ﻣ ﺎھر أﺑ و اﻟﻌﻧ ﯾن ،ﺿ واﺑط ﻣﺷ روﻋﯾﺔ اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻣ ﻧﮭﺞ اﻟﻘﺿ ﺎﺋﻲ ،اﻟﻛﺗ ﺎب اﻟﺛ ﺎﻧﻲ،2007 ،
ص ،567د .ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯾل ،ﻧظرﯾﺔ ﺳﺣب اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.409

33

ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب ،أن اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺑﺎطل اﻟذي ﻻ
وﯾرى اﻟﺑﻌض أﻧﮫ ﯾﻘﺻد ﺑ ّ
ﺗﺣول إﻟﻰ ﻗرار آﺧر ﺻ ﺣﯾﺢ إذا واﻓ ﻖ ﻋﻧﺎﺻ ر ھ ذا اﻟﻘ رار
ﯾﻣﻛن ﺑﺳﺑب ھذا اﻟﺑطﻼن أن ﯾﻧﺗﺞ آﺛﺎره ﯾ ّ
اﻟﺟدﯾد ﻣن ﺣﯾ ث اﻟﺷ ﻛل إذا ﻛ ﺎن اﻟﻘ رار ﺑ ﺎطﻼً ﺷ ﻛﻠﯾﺎ ً ،وﻛ ذﻟك اﻟﺣ ﺎل إذا ﻛﺎﻧ ت ﻧﯾ ﺔ اﻹدارة ﻣﺻ درة
اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾ د ﻋﻧ د اﻟﻌﻠ م ﺑ ﺑطﻼن اﻟﻘ رار اﻷﺻ ل ﻋﻧ دﻣﺎ ﯾﻛ ون
اﻟﺑطﻼن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺿﻣون.1
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب ﺑﺷﻛل أﻋﻣﻖ وأدق ﻻ ﺑ د
وﻓﻲ ﺟﯾﻣﻊ اﻷﺣوال ﻓﺈﻧﮫ ﺣﺗﻰ ﺗﺗوﺿﺢ ﻓﻛرة ّ
ﺗﺣول.
ﻣن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺷروط ھذا اﻟ ّ
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺷروط ّ
ﺳ ﺑﻖ وأن ﺗﺑ ﯾن أن ﻟﻔﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ﻓﺎﺋ دة ﻛﺑﯾ رة ﻻ ﺗﺧﻔ ﻰ ﻋﻠ ﻰ أﺣ د ،ﺧﺻوﺻ ﺎ ً ﻓ ﻲ ﻧط ﺎق
اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،إذ أﻧﮭﺎ وﺳ ﯾﻠﺔ ﻹﻧﻘ ﺎذ إرادة اﻹدارة واﻟﺣ د ﻣ ن ﺑط ﻼن اﻟﻘ رارات اﻟﺻ ﺎدرة ﻋﻧﮭ ﺎ،
ﻣﻣﺎ ﯾﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻓراد وﺣﻘوﻗﮭم ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ،وﻟﻛن ﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻛرة
ﺗﺣول ﻟﯾس ﻣطﻠﻘﺎ ،وإﻧﻣﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺿواﺑط وﺷروط ﻻ ﺑد ﻣن ﺗواﻓرھﺎ ،وإﻻ ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺳﺗﻌﺻ ﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ
اﻟ ّ
واﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ ،وھذه اﻟﺷروط ھﻲ:
أوﻻً :أن ﯾﻛون اﻟﻘرار اﻹداري اﻷﺻل ﺑﺎطﻼً .ﺑداﯾﺔ وﻗﺑل اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺑطﻼن اﻟﻘ رار اﻹداري ﻛﺷ رط
ﻣن ﺷ روط اﻟﺗﺣ ّول ﻓﺈﻧ ﮫ ﻣ ن اﻟﺑداھ ﺔ اﻟﻘ ول :أﻧ ﮫ ﻻ ﺑ د أن ﯾﻛ ون ﻣﺣ ل اﻟﺗﺣ ّول ﻗ رارا ً أدارﯾ ﺎ ً ﻣﻛﺗﻣ ل
اﻟﺷروط واﻷرﻛﺎن ﺻﺎدرا ً ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺳواء أﻛﺎن ﻓردﯾﺎ ً أم ﺗﻧظﯾﻣﯾﺎ ً.

1
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،26ﻧﻘﻼ ﻋن د .أﺣﻣ د ﯾﺳ ري ،ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار
 د .ﷴ ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣود اﻟدﯾﻠﻣﻲّ ،اﻹداري ،ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ،اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺗﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺎﺷرة ،1960 ،ص.90

34

وﯾﻌرف اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻘرار اﻹداري ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إﻓﺻﺎح اﻹدارة ﻋن إرادﺗﮭﺎ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻟﮭ ﺎ
ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ ،وذﻟك ﺑﻘﺻد إﺣداث ﻣرﻛز ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻌﯾن ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎ ً
وﺟﺎﺋزا ً ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً اﺑﺗﻐﺎء اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.1
وﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾ ف اﻟﻣ ذﻛور أن ﻧﺗﺑ ﯾن ان ﻟﻠﻘ رار اﻹداري ﺧﺻ ﺎﺋص وﺳ ﻣﺎت ﻻ ﺑ د
ﻣن ﺗواﻓرھﺎ ﻟﻛﻲ ﯾﻛﺗﺳب ھذا اﻟوﺻف.
ﻓﺎﻟﻘرار اﻹداري ﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﮭدف إﻟﻰ إﺣ داث ﺗﻐﯾﯾ ر ﻓ ﻲ اﻟﻣراﻛ ز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ إﻣ ﺎ إﻧﺷ ﺎ ًء
ﻛﺗﻌﯾﯾن ﻣوظف أو ﺗﻌدﯾﻼً ﻛﺗرﻗﯾﺔ ﻣوظف وإﻣﺎ اﻟﻐﺎ ًء ﻛﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣوظف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ،ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺻدر ﻋن
ﺟﮭﺔ إدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن ﺳﻠطﺎت ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻌد اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﺻ ﺎدرة ﻋ ن
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو أي ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺷرﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ.
ﻛﻣ ﺎ وأﻧ ﮫ ﺗﺻ رف ﻗ ﺎﻧوﻧﻲ اﻧﻔ رادي ،أي ﯾﺻ در ﺑ ﺈرادة اﻹدارة وﺣ دھﺎ دون ﺣﺎﺟ ﺔ ﻹرادة
أﺧرى ﺑﺧﻼف اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻹدارﯾﺔ ،وأﻧﮫ أﯾﺿﺎ ً ﯾﺣدث أﺛرا ً ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺎ ً ،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻌ د اﻟدراﺳ ﺎت
واﻟﺗﻘﺎرﯾر وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿ ﯾرﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺑﻖ إﺗﺧ ﺎذ اﻟﻘ رار ﻣ ن ﻗﺑﯾ ل اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ،
وأﺧﯾ را ﻓﺈﻧ ﮫ ﻻ ﺑ د أن ﯾﻛ ون ﻧﮭﺎﺋﯾ ﺎ ً أو ﺗﻧﻔﯾ ذﯾﺎً ،أي اﺳ ﺗﻧﻔذ ﻛ ل ﻣراﺣ ل اﻟدراﺳ ﺎت واﻟﻣﺷ ﺎورات
واﻟﺗﺻدﯾﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ،وأن ﯾﺑﺗﻐﻲ اﻟﻘرار ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.2
وﻻ ﺗﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﮫ اﻹدارة ﻣن أﻋﻣﺎل ﻣﺎدﯾﺔ ﻛﻘﯾد اﻟﻣﺣررات ﻓﻲ
اﻟﺷﮭر اﻟﻌﻘﺎري ﻣﺛﻼً ،إذ إن ھذه اﻷﻋﻣﺎل وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن آﺛﺎر ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟ ذي ﻧظﻣﮭ ﺎ،

 -1أﻧظر د .ﺳﻠﯾﻣﺎًن اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،1984 ،ص ،170د.
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،2004 ،ص ،171د .ﷴ ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط،
د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
اﻟﻘرار اﻹداري ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر ،2005 ،ص  ،7ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾ ﺔ ﻟﻌﻠﯾ ﺎ ،اﻟطﻌ ن رﻗ م  ،1512س 38
ق ،ﺟﻠﺳﺔ  ،1994/11/12ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،اﻟ داﺋرة اﻷوﻟ ﻰ ،اﻟ دﻋوى رﻗ م  ،59254ﺳ ﻧﺔ  68ق’ ﺗ ﺎرﯾﺦ
.2014/11/25
2
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ).(66-58
 -ﻟﻠﻣزﯾد راﺟﻊ د .ﷴ ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣود اﻟدﯾﻠﻣﻲّ ،
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ﺑﺧﻼف اﻟﻘرار اﻹداري اﻟ ذي ﯾرﺗ ب آﺛ ﺎره ﻣ ن ﺗﻠﻘ ﺎء ﻧﻔﺳ ﮫ ،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن اﻟﻘ رار اﻹداري ﯾﺻ ﻠﺢ أن
ﺗﺣول .1
ﺗﺣول ﺑﺧﻼف اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن داﺋرة اﻟ ّ
ﯾﻛون ﻣﺣﻼ ﻟﻠ ّ
وﺗﺧ رج أﯾﺿ ﺎ ً اﻟﻠ واﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ ﺔ أﯾﺿ ﺎ ً ﻣ ن داﺋ رة اﻟﺗﺣ ّول؛ ﻷن ﺑطﻼﻧﮭ ﺎ إﻣ ﺎ أن ﯾرﺟ ﻊ إﻟ ﻰ
ﺑطﻼن اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺻدرت اﺳﺗﻧﺎدا ً اﻟﯾﮫ وإﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ ﻗواﻋد اﻟﻘ ﺎﻧون ،أﻣ ﺎ اﻟﻠ واﺋﺢ اﻟﺑوﻟﯾﺳ ﯾﺔ
ﻓﯾﺳري ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺟواز ﺧﺿوﻋﮭﺎ ﻟﻠﺗﺣ ّول ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھ ﺎ ﻗ رار
إداري ﻋﺎم ﻻ ﻓردي.2
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري أن ﯾﻛون ﻣﺷوﺑﺎ ً ﺑﻌﯾب ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑطﻼﻧﮫ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺑداھ ﺔ
وﯾﺷﺗرط ﻟ ّ
ﺗﺣول ﺑرﻣﺗﮭﺎ وﺟدت ﺑﺳﺳب ﺑطﻼن
ﺗﺣول؛ ﻷن ﻓﻛرة اﻟ ّ
أن اﻟﻘرار اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﺣﻼ ﻟﻠ ّ
اﻟﺗﺻ رف اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ،وذﻟ ك ﻟﺗﻼﻓ ﻲ آﺛ ﺎر ھ ذا اﻟ ﺑطﻼن واﻟﺣ د ﻣﻧﮭ ﺎ ،وﻛ ذﻟك اﻟﺣ ﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻘ رارات
اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﺻ ﻧت ﺑﻣﺿ ﻲ اﻟﻣ دة ،ﻷن ھ ذه اﻟﻘ رارات أﺻ ﺑﺣت ﻓ ﻲ ﺣﻛ م اﻟﻘ رارات اﻟﻣﺷ روﻋﺔ
وھﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗرﺗب آﺛﺎرھﺎ وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﻟﮭﺎ.3
ﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾﺛور ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﻣﺎ ھو اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺑطﻼن ھﻧﺎ؟
ﻟﻺﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ھ ذا اﻟﺗﺳ ﺎؤل ،وﻟﻣﻌرﻓ ﺔ اﻟﻣﻘﺻ ود ﺑ ﺎﻟﻘرار اﻟﺑﺎط ل وھ و اﻟﻣﺣ ور اﻟ ذي ﺗ دور
ﺗﺣول ،ﻻ ﺑد ﻟﻧﺎ ﻣن اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أن اﻟﻧظرﯾ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ ﻛﺎﻧ ت ﺗﻘﺳ م
ﺣوﻟﮫ ﻓﻛرة اﻟ ّ
اﻟﺑطﻼن إﻟﻰ درﺟﺎت ﺛﻼث :اﻟﺑطﻼن اﻟﻧﺳﺑﻲ ،واﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ ،واﻹﻧﻌدام.
ﻟﻛن ھذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ُرﻓض ﻣن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻔﻘﮫ اﻟذي ﺳﺎوى ﺑﯾن اﻟﺑطﻼن اﻟﻣطﻠﻖ واﻹﻧﻌدام ،واﻋﺗﺑر
اﻟﻌﻘد ﺑﺎطﻼً ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً إذا ﻓﻘد رﻛﻧﺎ ً ﻣن أرﻛﺄﻧﮫ  ،أو أن ﺧﻠﻼً اﻋﺗرى اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗوﻓرھ ﺎ ﻓ ﻲ

اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،173د .ﻋﺑ د اﻟﻘ ﺎدر ﺧﻠﯾ ل ،ﻧظرﯾ ﺔ ﺳ ﺣب
 -1د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻹﯾطﺎﻟﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.411
2
ﺗﺣول اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.249
 د .أﺣﻣد ﯾﺳريّ ، -3د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.(392-391) ،
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ﻛل رﻛن ﻣن اﻷرﻛﺎن ،أﻣﺎ اﻟﺑطﻼن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼل رﻛن اﻟرﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻘ د رﻏ م ﺗ واﻓر
أرﻛﺄﻧﮫ .1
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد آﺧر اﺗﺟ ﮫ ﺑﻌ ض اﻟﻔﻘ ﮫ إﻟ ﻰ اﻋﺗﺑ ﺎر اﻟ ﺑطﻼن درﺟ ﺔ واﺣ دة؛ ﻷن اﻟﻌﻘ د اﻟﺑﺎط ل
ﻧﺳﺑﯾﺎ ً أﻣﺎم ﺧﯾﺎرﯾن :ﺗﺻﺣﯾﺣﮫ أو إﺑطﺎﻟﮫ ،وھو ﻗﺑ ل ھ ذه اﻟﻣرﺣﻠ ﺔ ﯾﺑﻘ ﻰ ﺳ ﻠﯾﻣﺎ ً ﻣﻧﺗﺟ ﺎ ً ﻵﺛ ﺎره اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ
ﻛﻣﺎ ﻟو ﻧﺷﺄ ﺑﺎﻷﺻل ﺳﻠﯾﻣﺎً ،أﻣﺎ إذا ﺗم ﺗﺻﺣﯾﺣﮫ أو ﻟﺣﻘﮫ اﻟﺗﻘ ﺎدم ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺑﻘ ﻰ ﺻ ﺣﯾﺣﺎ ً ﺷ ﺄﻧﮫ ﺷ ﺄن اﻟﻌﻘ د
اﻟذي ﻧﺷﺄ ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ،وﻟﻛن إذا ﺗﻘرر ﺑطﻼﻧﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻧﻌدم وﺟوده ،وﯾﺻﺑﺢ ﻗرارا ً ﺑﺎطﻼً ﻣن أﺳﺎﺳﮫ.2
وﺣ ﺎول ﻓﻘ ﮫ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻹداري اﻟﺳ ﯾر ﻋﻠ ﻰ ذات اﻟﺧط ﻰ ﻓ ﻲ اﻋﺗﺑ ﺎر اﻟ ﺑطﻼن درﺟﺗ ﺎن ﻓﻘ ط،
ﺑط ﻼن ﻧﺳ ﺑﻲ وآﺧ ر ﻣطﻠ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﻣﯾ ل ﻧﺣ و اﺳ ﺗﺧدام اﺻ طﻼح اﻹﻧﻌ دام ﺑ دل اﻟ ﺑطﻼن اﻟﻣطﻠ ﻖ؛ ﻷن
ﺑﻌ ض اﻟﻘ رارات ﺗﻛ ون ﻗ د ﺑﻠ ﻎ ﺑﮭ ﺎ اﻟ ﺑطﻼن ﺣ دا ﻻ ﯾﻛﻔ ﻲ ﻣﻌ ﮫ ﻧﻌﺗﮭ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺑطﻼن ﻓﻘ ط ،ﺑ ل اﻋﺗﺑﺎرھ ﺎ
ﻣﻧﻌدﻣﺔ أﺻﻼً وﻻ وﺟود ﻟﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻟو ﺻدر ﻗرار ﻣن ﺷﺧص ﻋﺎدي ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻹدارة ﻣن ﻗرﯾب أو
ﺑﻌﯾد أو ﻟﯾس ﻟﮫ أي ﺻﻔﺔ وظﯾﻔﯾﺔ ﺗﺧوﻟﮫ إﺻدار اﻟﻘرار.
وﯾﺑدو أن ﺷراح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم  -ﻓﻲ ﻣﻌرض ﺗﻣﯾﯾزھم ﻟدرﺟﺎت اﻟﺑطﻼن -ﻗد اﻋﺗﻣدوا اﻟﺗﻘﺳ ﯾم
اﻟﺛﻧ ﺎﺋﻲ ،وﻟﻛ ن ﻣ ﻊ اﺧ ﺗﻼف ﻓ ﻲ اﻟﻣﺳ ﻣﯾﺎت ،ﻓ ﺎﻟﺑﻌض ﯾ رى ﺗﻘﺳ ﯾم اﻟﻘ رارات اﻟﺑﺎطﻠ ﺔ إﻟ ﻰ ﻧ وﻋﯾن:
ﻗرارات ﺑﺎطﻠﺔ )ﻣﻧﻌدﻣﺔ( ،وﻗرارات ﻣﻌﯾﺑﺔ ﻣﺳﺗﻧدﯾن ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﻘ ﮫ اﻹﯾط ﺎﻟﻲ ،وإﻟ ﻰ ﺑﻌ ض

 -1د .ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﮭوري ،اﻟوﺳ ﯾط ﻓ ﻲ ﺷ رح اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ اﻟﺟدﯾ د ،ﻧظرﯾ ﺔ اﻻﻟﺗ زام ﺑوﺟ ﮫ ﻋ ﺎم ،دار إﺣﯾ ﺎء اﻟﺗ راث
اﻟﻌرﺑ ﻲ ،ﺑﯾ روت ،1952،ص ،489د .ﺳ ﻠﯾﻣﺎًن اﻟطﻣ ﺎوي ،اﻟﻧظرﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ،اﻟطﺑﻌ ﺔ
اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،1984 ،ص.337
 -2د .ﻋﺑ د اﻟ رزاق اﻟﺳ ﻧﮭوري ،اﻟوﺳ ﯾط ﻓ ﻲ ﺷ رح اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ اﻟﺟدﯾ د ،ﻧظرﯾ ﺔ اﻻﻟﺗ زام ﺑوﺟ ﮫ ﻋ ﺎم ،ﻣرﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ،
ص.491
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اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ،1وﯾرى آﺧرون ﺗﻘﺳﯾﻣﮭﺎ إﻟﻰ ﻗرارات ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻺﺑط ﺎل وﻗ رارات ﻣﻧﻌدﻣ ﺔ
أو ﺑﺎطﻠﺔ.2
وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻣﺳﻣﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺑ دو أن ﺑط ﻼن اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ﯾﻧ درج ﺗﺣ ت
ﻧوﻋﯾن ،ﻓﺈﻣﺎ أن ﯾﻛون اﻟﻘرار ﺑﺎطﻼً أي ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ،وإﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻣﻌﯾﺑﺎ ً أي ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻺﺑطﺎل.
وﯾ رى أﻏﻠ ب اﻟﻔﻘﮭ ﺎء أن اﻟﺗﺣ ّول ﯾﺳ ري ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ رارات اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻺﺑط ﺎل ﻛﻣ ﺎ ﯾﺳ ري ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﻌدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء.3
 .1اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﯾب )اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻺﺑطﺎل(
ھو اﻟﻘرار اﻟذي اﻛﺗﻣﻠت ﻋﻧﺎﺻره اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،وﻟم ﯾﺗم إھدار أي ﻣﻧﮭﺎ ،وﻟﻛن اﻋﺗراه ﻋﯾ ب ﻻ
ﯾﮭدد وﺟوده اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﺳواء أﻛﺎن ھذا اﻟﻌﯾب ھو ﻓﻘده ﻷﺣد ﻋﻧﺎﺻ ره ﻏﯾ ر اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ،أم ﻋﯾ ب ﺷ ﺎب
أي ﻣن ﻋﻧﺎﺻره أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم ﻏﯾر أﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻛ ﺄن ﯾﻛ ون ﻣﺻ در اﻟﻘ رار ﻗ د ﺧ ﺎﻟف أﺣﻛ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧون
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺷﻛل أو اﻟﺳﺑب أو اﻟﻐﺎﯾﺔ أو اﻟﻣﺣل أو ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص.4

 -1د .ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯾل ،ﻧظرﯾﺔ ﺳﺣب اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣﺻ ري واﻟﻔرﻧﺳ ﻲ واﻹﯾط ﺎﻟﻲ ،دار
اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،1964 ،ص ،132وﻓ ﻲ ﺣﻛ م ﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ﺑﺗ ﺎرﯾﺦ 1956/12/4ﻓ ﻲ اﻟﻘﺿ ﯾﺔ رﻗ م 1023
ﺳﻧﺔ 10ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ،11ص ،73ﻓرﻗت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل واﻟﻘرار اﻟﻣﻌﯾب ﺣﯾث أﻛدت ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ  .....ﻻ
ﯾﻛون ﻗرارا ً إدارﯾﺎ ً ﺑﺎطﻼً )ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻣطﻠﻘﺎ ً( ،ﺑل ﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر أن ﯾﻛون ﻗرارا ً )ﻣﻌﯾﺑﺎ ً( ﯾﺟوز ﺳﺣﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺳﺗﯾن ﯾوﻣ ﺎ ً اﻟﺗﺎﻟﯾ ﺔ
ﻟﺻدوره ،ﻓﺈذا ﻣﺿت أﺻﺑﺢ اﻟﻘرار ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻌدول ﻋﻧﮫ ﺑﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ).اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﻖ(.
 -2د .ﷴ ﻋﺑ د ﷲ ﺣﻣ ود اﻟ دﯾﻠﻣﻲ ،ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري ،ﻣرﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،70د .ﷴ ﻣ ﺎھر أﺑ و اﻟﻌﻧ ﯾن ،ﺿ واﺑط
ﻣﺷ روﻋﯾﺔ اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻠﻣ ﻧﮭﺞ اﻟﻘﺿ ﺎﺋﻲ ،ﻣرﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،569د .ﺳ ﻠﯾﻣﺎًن اﻟطﻣ ﺎوي ،اﻟﻧظرﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ
ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 334وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
 -3د .رﻣ زي ط ﮫ اﻟﺷ ﺎﻋر ،ﺗ درج اﻟ ﺑطﻼن ﻓ ﻲ اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ،دار اﻟﻧﮭﺿ ﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ ،1968 ،ص
 ،391د .ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯾل ،ﻧظرﯾﺔ ﺳﺣب اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣﺻ ري واﻟﻔرﻧﺳ ﻲ واﻹﯾط ﺎﻟﻲ،
ﺗﺣول اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.250
دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،1964 ،ص ،131د .أﺣﻣد ﯾﺳريّ ،
 -4د .ﺳﻠﯾﻣﺎًن اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،اﻟطﺑﻌ ﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳ ﺔ ،1984 ،ص ،334د .ﻋﺑ د
اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯾل ،ﻧظرﯾﺔ ﺳ ﺣب اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣﺻ ري واﻟﻔرﻧﺳ ﻲ واﻹﯾط ﺎﻟﻲ ،دار اﻟﻧﮭﺿ ﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،1964 ،ص.135
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وﻧظرا ً ﻷن اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻖ وأن أﺳﻠﻔﻧﺎ ﺗﺗﻣﺗ ﻊ ﺑﻘرﯾﻧ ﺔ اﻟﺳ ﻼﻣﺔ ﻓ ﺈن اﻟﻘ رار اﻟﻘﺎﺑ ل
ﻟﻺﺑطﺎل ﯾﺑﻘﻰ ﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن اﻟﻘرار اﻟﺻﺣﯾﺢ ،ﻣرﺗﺑﺎ ً ﻵﺛﺎره اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﻣﻠزﻣﺎ ً ﻟﻸﻓراد واﺟ ب اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ ﻣ ﺎ ﻟ م
ﯾﺻﺎر إﻟﻰ إﺑطﺎﻟﮫ وإﻟﻐﺎءه ﺳواء أﻛﺎن ﻋن طرﯾﻖ اﻹدارة أم ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء.1
ﺗﺣول ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻺﺑط ﺎل ،وﻟﻛ ن ﺑﻌ د أن ﯾ ﺗم إﺑطﺎﻟ ﮫ
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﻓﺈن اﻟ ّ
ﻓﻌ ﻼ ،ﻓ ﻼ ﯾﻛﻔ ﻲ أن ﯾﻛ ون اﻟﻘ رار ﻣﻌﯾﺑ ﺎ ً ﻹﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول وإﻧﻣ ﺎ ﻻﺑ د ﻣ ن ﺗﻘرﯾ ر ﺑطﻼﻧ ﮫ ﻋ ن طرﯾ ﻖ
اﻟﻘﺿﺎء أو ﺳﺣﺑﮫ ﻋن طرﯾﻖ اﻹدارة ،وﻣﺎ ﻗﺑل ذﻟك ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺑﻘﻰ ﺻﺣﯾﺣﺎ ً وﻣرﺗﺑﺎ ً ﻵﺛﺎره.
ﻛذﻟك اﻟﺣﺎل إذا ﺗﺣﺻن اﻟﻘرار ﺑﻣرور اﻟﻣدة ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻟﻌدم اﻟطﻌن ﺑ ﮫ ﻣ ن ﻗﺑ ل ﺻ ﺎﺣب
ﺗﺣول.2
اﻟﻌﻼﻗﺔ أو ﻟﻌدم ﻗﯾﺎم اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﮫ ﺑﺳﺣﺑﮫ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺻﺑﺢ ﻋﺻﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟ ّ
وﺗﻛﻣن اﻟﻌﻠﺔ وراء اﺷﺗراط اﻟﺣﻛم ﺑﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﯾب وﻋدم ﺗﺣﺻﻧﮫ ﺑﻣﺿﻲ اﻟﻣ دة ﻛﺷ رط
ﺗﺣول ھ ﻲ إﻧﻘ ﺎذ إرادة اﻹدارة وإﻧﻔﺎذھ ﺎ ﺑﺎﻟدرﺟ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ،ﻓ ﺈذا ﻣ ﺎ
ﺗﺣول ﻓﻲ أن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟ ّ
ﻹﻋﻣﺎل اﻟ ّ
ﺣوﻟﮫ ،أﻣ ﺎ إذا ﺳ ﺣب
ﺗﺣﻘﻘت ھذه اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣﺻن اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﯾب ﻓﻼ ﺗﻌود ھﻧﺎك أي ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗ ّ
ﺗﺣول.3
اﻟﻘرار أو أﻟﻐﻲ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ً ﺿﻣن اﻟﻣدد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﺣﻼ ﻟﻠ ّ
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ھﻧ ﺎك ﻣ ن ﯾ رى ﻣ ن اﻟﺷ راح اﻷﻟﻣ ﺎن ﻋﻛ س ذﻟ ك ،أي أﻧ ﮫ ﻻ ﺑ د ﻣ ن اﻧﺗﮭ ﺎء
ﺗﺣول؛ ﻷﻧ ﮫ ﻣ ﺎ ﻗﺑ ل ذﻟ ك ﻛ ﺎن ﺑﺈﻣﻛ ﺎن اﻹدارة
اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﻓﯾﮭﺎ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻘرار ﻛﺷرط ﻹﺟراء اﻟ ّ
ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻘرار ﻻ ﺗﺣوﯾﻠﮫ.

 -1ﺣﻛ م اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺻ ر اﻟﺻ ﺎدر ﻓ ﻲ  14ﯾﻧ ﺎﯾر ﺳ ﻧﺔ  1956ﺑﺻ دد اﻟﺗﻣﯾﯾ ز ﺑ ﯾن اﻟﻘ رارات اﻟﺑﺎطﻠ ﺔ
واﻟﻘرارات اﻟﻣﻌدوﻣﺔ ﺣﯾث رأت " أن اﻟﻘرارات اﻟﺑﺎطﻠﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ وﻣﻧﺗﺟﺔ ﻵﺛﺎرھﺎ إﻟ ﻰ أن ﯾﻘﺿ ﻰ ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﮭ ﺎ ذﻟ ك أن

ﻣن ھذه اﻵﺛﺎر أن ﻟﻠﻘرار ﻗوﺗﮫ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻸﻓراد ،وﻟ ﻺدارة ﺗﻧﻔﯾ ذه ﺑ ﺎﻟطرﯾﻖ اﻟﻣﺑﺎﺷ ر ﻓ ﻲ ﺣ دود اﻟﻘ واﻧﯾن واﻟﻠ واﺋﺢ ،وأن ھ ذه
اﻟﻘوة ﻻ ﺗزاﯾﻠﮫ ....اﻷ إذا ﻗﺿﻲ ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذه أو ﺑﺈﻟﻐﺎءه وﻟﻛن ﯾﻠزم أن ﯾﻛ ون اﻟﻘ رار وأن ﻛ ﺎن ﻣﻌﯾﺑ ﺎ ﻣ ﺎ زال ﻣﺗﺻ ﻔﺎ ﺑﺻ ﻔﺔ
اﻟﻘ رار اﻹداري ﻛﺗﺻ رف ﻗ ﺎﻧوﻧﻲ" ،ﻧﻘ ﻼ ﻋ ن د .ﺳ ﻠﯾﻣﺎًن اﻟطﻣ ﺎوي ،اﻟﻧظرﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ،ﻣرﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ،
ص.335
 -2د .رﻣ زي ط ﮫ اﻟﺷ ﺎﻋر ،ﺗ درج اﻟ ﺑطﻼن ﻓ ﻲ اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ،ﻣرﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص  ،392د .أﺣﻣ د ﯾﺳ ري ،ﺗﺣ ّول
اﻟﺗﺻرف اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ،ﻣرﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،250د .ﻋﺑ د اﻟﻘ ﺎدر ﺧﻠﯾ ل ،ﻧظرﯾ ﺔ ﺳ ﺣب اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻓ ﻲ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻹﯾطﺎﻟﻲ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.412
 -3د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .392
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ﺗﺣول ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ ﻓﻲ ﺣﺎل إﺑطﺎل اﻟﻘ رار
وﺑﺧﻼف ذﻟك ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻹﯾطﺎﻟﯾﯾن أن اﻟ ّ
ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ أو أدارﯾﺎ ً ،ﻷن ﻓﻲ اﻹﺑطﺎل ﻣﺣو ﻟﻠﻘرار اﻟﻣﻌﯾب ﻣ ن اﻟﻌ ﺎﻟم اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻌ ود ھﻧ ﺎك
أي أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﮫ اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻷﻟﻣﺎن أﻧﮫ ﻻ ﺑد ﻣن إﺑطﺎل اﻟﻘرار
ﺗﺣول.1
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي أﺳﻠﻔﻧﺎ ﻛﺷرط ﻹﺟراء اﻟ ّ
وﯾﺑ دو أن إﺷ ﺗراط ﺗﻣ ﺎم ﺑط ﻼن اﻟﻘ رار اﻟﻣﻌﯾ ب ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟﻣﻘ ﺎم أﻣ ر ﯾﺗﻧ ﺎﻏم ﻣ ﻊ اﻟﻐﺎﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ
ﺗﺣول ،وھﻲ إﻧﻘﺎذ إرادة اﻹدارة ،وﺣﻣﺎﯾ ﺔ اﻟﺣﻘ وق اﻟﻧﺎﺷ ﺋﺔ ﻋ ن ھ ذا اﻟﻘ رار،
وﺟدت ﻣن أﺟﻠﮭﺎ ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﺗﺣوﻟﮫ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮫ ﻗﺑل ذﻟك ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘرﯾﻧﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ
ﻓﻠوﻻ ﺑطﻼن اﻟﻘرار ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ ّ
وﯾﻌد ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻵﺛﺎره.
ﺗﺣول ﻻ ﺑد أن ﯾﻛون اﻟﻘرار ﺑﺎطﻼً ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻛﻠﯾ ﺎ ً
وأﺧﯾرا ً ﻓﺈن ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﮫ ﯾرى أﻧﮫ ﻹﻋﻣﺎل اﻟ ّ
ﻻ ﻓ ﻲ ﺟ زء ﻣﻧ ﮫ؛ ﻷﻧ ﮫ واﻟﺣ ﺎل ھ ذه ﯾﻣﻛ ن اﺳ ﺗﺑﻌﺎد اﻟﺟ زء اﻟﺑﺎط ل واﻹﺑﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ رار ﺑ ﺎﺟزاءه
اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ،وﺻ ﻔﺗﮫ اﻷﺻ ل طﺎﻟﻣ ﺎ ﻛ ﺎن ﯾﻘﺑ ل اﻟﺗﺟزﺋ ﺔ وھ و ﻣ ﺎ ﯾﻣﻛ ن اﻋﺗﺑ ﺎره ﺗطﺑﯾﻘ ﺎ ً ﻟﻔﻛ رة اﻹﻧﮭ ﺎء
ﺗﺣوﻻ ﻟﻠﻘرار اﻟﻣﻌﯾب.2
اﻟﺟزﺋﻲ ،وﻟﯾس ّ
ﺗﺣول اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﻘرار ،ﻣﺛﺎل ذﻟ ك ﻣ ﺎ ﻗررﺗ ﮫ
ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻗد أﺟﺎزت اﻟ ّ

ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﺣﻛم ﻟﮭﺎ ﻋﺎم ) ،(1969ﺣﯾث ﺟ ﺎء ﻓﯾ ﮫ أﻧ ﮫ " ..ﯾﺗﺑ ﯾن ﻣ ن اﻷوراق أن
اﻟوزارة ﻗد ﺳﻠﻣت ﺑﮭذه اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ،وأﻋﻠﻧت ﻋن إرادﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل ھذا اﻟﻘرار اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻺﺑطﺎل إﻟﻰ ﻗ رار
آﺧ ر ﺻ ﺣﯾﺢ ﺑﻌ د أن ﺗظﻠ م اﻟﻣ دﻋﻲ ﻣ ن ﺟزﺋ ﮫ اﻟﺑﺎط ل ،وواﻓﻘ ﮫ اﻟﺳ ﯾد اﻟﻣﻔ وض ﻋﻠ ﻰ وﺟﮭ ﺔ ﻧظ ره،
واﻋﺗﻣ د اﻟﺳ ﯾد اﻟ وزﯾر رأي اﻟﻣﻔ وض ﻷﺳ ﺑﺎﺑﮫ ،ووﺿ ﻊ اﻟﻣ دﻋﻲ ﻓﻌ ﻼ ﻓ ﻲ اﻟدرﺟ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛ ﺔ اﻟﺟدﯾ دة
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ،وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن اﻹدارة ﻗد أﻓﺻﺣت ﻋن إرادﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺟزء
اﻟﻘرار اﻟﺻﺣﯾﺢ وھو اﻟﻧﻘل ،واﻟذي ﻟم ﯾﺗظﻠم ﻣﻧﮫ اﻟﻣدﻋﻲ ،وﻟم ﯾطﺎﻟب ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﮫ ،وﻣ ن ﺛ م ﻓﮭ ﻲ ﻻ ﺗﻣﻠ ك
ﺳﺣﺑﮫ إذ إن اﻟﺳﺣب ﻣﻘﺎﺑل ﻟﻺﻟﻐﺎء ،وﯾﺟب أن ﯾﺗم ﻓﻲ ﻣواﻋﯾده ﻣ ﻊ ﻣﻼﺣظ ﺔ أن ھ ذا اﻟﺟ زء ﺻ ﺣﯾﺢ،
 -1د .ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯾل ،ﻧظرﯾﺔ ﺳﺣب اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳ ﻲ واﻹﯾط ﺎﻟﻲ،ﻣرﺟﻊ
ﺳﺎﺑﻖ ،ص.413
 -2د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .293
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واﻟﺳﺣب ﯾرد ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ،وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻧزاع ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﺳوﯾﺔ وﺣ ﻖ
اﻟﻣدﻋﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺑﺎﺷرة".1
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد :إن ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻘرار اﻹداري ﻣﺧ ﺎﻟف ﻟطﺑﯾﻌ ﺔ ھ ذه اﻟﻘ رارات اﻟﺗ ﻲ
ﻻ ﺗﻘﺑل اﻻﻧﻘﺳﺎم أو اﻟﺗﺟزﺋﺔ ،ﻷن ﺑطﻼن أﺣد أﺟزاﺋﮭﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﺑﺎطﻠﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟرأي اﻟﻘﺎﺋل
ﺗﺣول ،أﻗرب ﻣﻧﮫ ﻟﻠﻣﻧطﻖ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن اﻟرأي
ﺑوﺟوب ﺑطﻼن اﻟﻘرار ﺑطﻼﻧﺎ ً ﻛﻠﯾﺎ ً ﻛﺷرط ﻣن ﺷروط اﻟ ّ
اﻵﺧر.
 .2اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل )اﻟﻣﻧﻌدم( :اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻧظرﯾﺔ اﻧﻌدام اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ھﻲ ﻣن اﻟﻧظرﯾ ﺎت اﻟﺷ ﺎﺋﻛﺔ
اﻟﺗ ﻲ ﺗﺿ ﺎرﺑت ﺑﺷ ﺄﻧﮭﺎ آراء اﻟﻔﻘﮭ ﺎء وأﺣﻛ ﺎم اﻟﻘﺿ ﺎء وﺗﺷ ﻌﺑت ،ﻟ ذا ﻟ ن ﯾﻘ وم اﻟﺑﺎﺣ ث ﺑﺗﻧ ﺎول ﻧظرﯾ ﺔ
إﻧﻌدام اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻻ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺧدم ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ.
ﻓﻘد ﺳﺑﻖ وأن أﺷﺎر اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ أن أﻏﻠب اﻟﻔﻘﮭ ﺎء ﻗ د ﻗﺳ ﻣوا اﻟ ﺑطﻼن إﻟ ﻰ درﺟﺗ ﯾن:
ﻓﮭﻧﺎك ﻗرارات ﻣﻌدوﻣﺔ ،وأﺧرى ﻣﻌﯾﺑﺔ -أي ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺑطﺎل ،-وﻗد ﺗﻌرض ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﺗﻘ دم ﻟﻠﺣ دﯾث ﻋ ن
ﺗﺣول.
اﻟﻘرارات اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ،وﺑﯾن ﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ ،وﻣدى ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎ ﻟﻠ ّ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻟﻣﻧﻌدﻣﺔ ﻓﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭوم اﻹﻧﻌدام إﻟ ﻰ ﻋ دة آراء
ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ .ﯾرى ﻓرﯾﻖ ﻣن اﻟﻔﻘﮫ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭم اﻟﻔﻘﯾﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ )ﻻﻓﯾرﯾر( أن اﻟﻘ رار اﻟﻣﻌ دوم ھ و اﻟﻘ رار
اﻟذي ﺷﺎﺑﺗﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﮭﺎ اﻋﺗﺑﺎره ﻗرارا ً أدارﯾﺎ ً ﻣﻌﯾﺑ ﺎ ً ،ﺑ ل ﻣﻌ دوﻣﺎ ً ﻻ ﯾرﺗ ب
أي أﺛ ر ﺗﺟ ﺎه اﻷﻓ راد ،وﻻ ﺗﻠﺗ زم اﻟﻣﺣ ﺎﻛم ﺑﺎﺣﺗراﻣ ﮫ ،ﺑ ل إن ﺗطﺑﯾﻘ ﮫ ﻣ ن ﻗﺑ ل اﻹدارة ﯾﺷ ﻛل
اﻋﺗدا ًء ﻣﺎدﯾﺎ ً .2وﻣن اﻷﻣﺛﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ك ﺻ دور اﻟﻘ رار ﻣ ن ﺷ ﺧص ﻻ ﯾﻣ ت ﻟﻠوظﯾﻔ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ

 -1ﺣﻛ م ﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري اﻟﺻ ﺎدر ﻓ ﻲ اﻟ دﻋوى رﻗ م 18/1470ق ﻓ ﻲ  ،1969 /12 /15اﻟﻣﺟﻣوﻋ ﺔ اﻟﺳ ﻧﺔ ،1
دواﺋر اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ ،اﻟﻣﺑدأ رﻗم  ،27ﺻ ﻔﺣﺔ  ،144ﻧﻘ ﻼ ﻋ ن .د .ﷴ ﻋﺑ د ﷲ ﺣﻣ ود اﻟ دﯾﻠﻣﻲ ،ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري ،ﻣرﺟ ﻊ
ﺳﺎﺑﻖ’ ص.82
 -2د .ﺳﻠﯾﻣﺎًن اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،337د .رأﻓت دﺳ وﻗﻲ ،ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ
اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.181
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ﺑﺻﻠﺔ ،أو أن ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗد اﻧﻘطﻌ ت اﻧﻘطﺎﻋ ﺎ ً ﺗﺎﻣ ﺎ ً ،أو ﺻ دور ﻗ رار ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ
إدارﯾﺔ ﻣﻌﺗدﯾﺔ اﻋﺗدا ًء ﺟﺳﯾﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ أي ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
ب .ﯾ رى ﻓرﯾ ﻖ آﺧ ر أن ﻓﻘ دان رﻛ ن ﻣ ن أرﻛ ﺎن اﻟﻘ رار اﻹداري )اﻟﺳ ﺑب ،واﻟﺷ ﻛل ،واﻟﻣﺣ ل،
واﻟﻐﺎﯾﺔ ،واﻻﺧﺗﺻﺎص( ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﻌداﻣﮫ ،وﻗد ﻋد اﻟﻔﻘﯾﮫ )ﺟﯾزي( -وھ و أﺣ د اﻧﺻ ﺎر ھ ذا
اﻟرأي -أن اﻟﻘرار ﯾﻌد ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺧﻠف أي رﻛن ﻣن أرﻛﺄﻧﮫ اﻟﺟوھرﯾﺔ.1
وﯾ رد ﺑﻌ ض اﻟﻔﻘﮭ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ھ ذا اﻟ رأي ﺑﺄﻧ ﮫ ﻻ ﯾﻣﻛ ن اﻟﺟ زم ﺑ ﺄن ﺗﺧﻠ ف أي رﻛ ن ﻣ ن ھ ذه
اﻷرﻛﺎن ﻓﻲ ﻗرار إداري ﺳوف ﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ ً إﻟﻰ اﻧﻌدام ھذا اﻟﻘرار.2
ﻓﻔﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑرﻛن اﻟﺳﺑب ﯾﻛﺎد اﻟﻔﻘﮫ ﯾﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﯾ ب اﻟ ذي ﯾﺷ وﺑﮫ ﻻ ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ اﻧﻌ دام
اﻟﻘرار إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾؤدي ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺳﺑب إﻟﻰ ﺧروج اﻹدارة ﻋن ﻧطﺎق إﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ.
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﻓﺻﺎح اﻹدارة ﻋن إرادﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺗطﻠﺑ ﮫ اﻟﻘ ﺎﻧون ،ﻓ ﺈن اﻟ ذي ﯾﻌ ول
ﻋﻠﯾﮫ ھﻧﺎ ھو ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘرار ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻣوﺿ وﻋﯾﺎ ً دون اﻻﻟﺗﻔ ﺎت إﻟ ﻰ ﻋﯾ وب اﻟرﺿ ﺎ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺷ وب إرادة
ﻣﺻدر اﻟﻘرار ،وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك ﺣﺎﻟ ﺔ إﻧﻌ دام اﻹرادة ﻛﻠﯾ ﺎ ً ،ﻛ ﺄن ﯾﺻ در اﻟﻘ رار ﻋ ن ﻣﺟﻧ ون ،ﺣﯾ ث
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘرار ﻋﻧدھﺎ ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ،وﯾﺿﯾف اﻟدﻛﺗور ﺳ ﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣ ﺎوي ﺣﺎﻟ ﺔ أﺧ رى وھ ﻲ ﺗرﻗﯾ ﺔ ﻋ دد ﻣ ن
اﻟﻣ وظﻔﯾن ،وورود إﺳ م ﺷ ﺧص ﻋ ن طرﯾ ﻖ اﻟﺧط ﺄ ﻓ ﻲ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ اﻻﺳ ﻣﺎء ،ﻓﮭﻧ ﺎ ﯾﻌ د اﻟﻘ رار ﻣﻧﻌ دﻣﺎ ً ﻻ
أﺳﺎس ﻟﮫ.3
أﻣﺎ رﻛن اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﯾﻌد اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺧﺻ ب ﻻﻧﻌ دام اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ،ﻛ ﺄن ﯾﺻ در اﻟﻘ رار
ﻣن ﺷﺧص ﻻ ﺻﻠﮫ ﻟﮫ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ أو ﻓﻘد ﺻﻠﺗﮫ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ أو ﻣوظف ﻻ ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ إﺻ دار اﻟﻘ رارات،
أو أن ﯾﺻدر ﻣن ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﺑﺻورة ﺗﺷﻛل اﻋﺗ دا ًء ﻋﻠ ﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻ ﺎت ﺳ ﻠطﺔ ﻗﺿ ﺎﺋﯾﺔ أو ﺗﺷ رﯾﻌﯾﺔ
أو ﺳﻠطﺔ إدارﯾﺔ أﺧرى ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﮭﺎ.
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.181
 -1د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
 -2ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر د .ﺳﻠﯾﻣﺎًن اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،337د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛ رة
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.342-338
ّ
 -3د .ﺳﻠﯿﻤﺎًن اﻟﻄﻤﺎوي ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.337
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أﻣﺎ رﻛن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻓﯾرى ﻣﻌظ م اﻟﻔﻘﮭ ﺎء أﻧ ﮫ ﻟ ﯾس ﺳ ﺑﺑﺎ ً ﻻﻧﻌ دام اﻟﻘ رار اﻹداري ،ﺑﺎﺳ ﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌ ض
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺻدر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘرار ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم.
اﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﻖ ﺑ رﻛن اﻟﻣﺣ ل ﻓ ﻼ ﯾﻌ د اﻟﻔﻘ ﮫ اﻟﻘ رار ﻣﻌ دوﻣﺎ ً إﻻ اذا ﺧرﺟ ت اﻹدارة ﺑﻘرارھ ﺎ ﻋ ن
اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺷﻛل ﺻﺎرخ ﻛﻣﺎ ﻟو اﻋﺗدى اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻷﻣﻼك اﻟﺧﺎﺻﺔ.
ج .وﯾ رى ﻓرﯾ ﻖ آﺧ ر ﻣ ن اﻟﻔﻘﮭ ﺎء اﻻﺳ ﺗﻧﺎد ﻓ ﻲ ﻋ دّ اﻟﻘ رار اﻹداري ﻣﻌ دوﻣﺎ ً إﻟ ﻰ ﻓﻛ رة
اﻟظﺎھراﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻗد ﺗﺑ ﯾن ﻟﻸﻓ راد ﻣ ن ظ ﺎھر اﻟﻘ رار أﻧ ﮫ ﺻ ﺎدر
ﻋن ﺟﮭﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎره ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ﺣﺗﻰ ﻟو ﺧﺎﻟف اﻟواﻗﻊ واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ،وﺑﺧﻼف ذﻟك
ﯾﻌد اﻟﻘرار ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً.1
وإزاء ﻋ دم ﺗوﺻ ل اﻟﻔﻘﮭ ﺎء إﻟ ﻰ ﺗﺣدﯾ د ﻣﻌﯾ ﺎر واﺿ ﺢ ﻟﺗﻣﯾﯾ ز اﻟﻘ رار اﻟﻣﻧﻌ دم ،ﻓ ﺈن ﺑﻌ ض
اﻟﻔﻘﮭﺎء ﯾرى أﻧﮫ ﻻ ﺿ رورة ﻟﻼﺳ ﺗﻣرار ﻓ ﻲ اﻟﺑﺣ ث ﻋ ن ﻣﻌﯾ ﺎر ﻻ ﯾﺧ رج ﻓ ﻲ أﺣﺳ ن اﻷﺣ وال ﻋ ن
ﻛوﻧﮫ ﺣﺻرا ً ﻟﺣﺎﻻت اﻹﻧﻌ دام ،وأﻧ ﮫ ﯾﻣﻛ ن اﻟﻘ ول :إن ﺟﺳ ﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻣﺑ دأ اﻟﻣﺷ روﻋﯾﺔ ،أو ﻓﻘ دان
اﻟﻘرار ﻟﻌﻧﺻر ﺟوھري ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛوﯾﻧﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﺑﺎﻟﻘرار إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎره ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً.2
واﻟﻘ رار اﻟﻣﻧﻌ دم وإن ﻛ ﺎن ﻟ ﮫ وﺟ ود ﻣ ﺎدي ،إﻻ أﻧ ﮫ ﻟ ﯾس ﻟ ﮫ أي وﺟ ود ﻗ ﺎﻧوﻧﻲ ،وﻻ ﯾﻠﺗ زم
اﻷﻓراد ﺑﺗﻧﻔﯾذه ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺎﺣﺗراﻣﮫ ،إﻻ أﻧﮫ ﻗد ﯾرﺗب ﺑﻌض اﻵﺛ ﺎراﻟﺗﻲ ﯾﺻ ﻌب ﺗﺟﺎھﻠﮭ ﺎ،
ﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري.
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻛرة اﻟ ّ
وﻻ ﯾﻔ وت اﻟﺑﺎﺣ ث أن ﯾ ذﻛر أن اﻟﻘ رار اﻟﻣﻧﻌ دم ﻻ ﯾﺗﺣﺻ ن ﺑﻣ رور اﻟﻣ دة؛ ﻟ ذا ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺟ وز
ﺳﺣﺑﮫ أو اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻧﻌداﻣﮫ ﻣﮭﻣﺎ ﻣﺿﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟزﻣن ،ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺣﻛم ﻟﺗﻘرﯾر ﺑطﻼﻧﮫ ﻷﻧﮫ

ﺗﺣول
 -1د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،183د .ﷴ ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣود اﻟدﯾﻠﻣﻲّ ،
ّ
اﻟﻘرار اﻹداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  ،73ھﺎﻣش .3
 -2د .ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﮭﺎب اﻟﺑرزﻧﺟﻲ ،ﺑﺣث ﻣﻧﺷ ور ﻓ ﻲ ﻣﺟﻠ ﺔ اﻟﻌﻠ وم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ،اﻟﻣﺟﻠ د اﻟﻌﺎﺷ ر ،ع ،1994 ،1ص 84وﻣ ﺎ
ﺑﻌدھﺎ ،ﻧﻘﻼ ﻋن د .ﷴ ﻋﺑ د ﷲ ﺣﻣ ود اﻟ دﯾﻠﻣﻲ ،ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري ،ﻣرﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص  ،74د .رأﻓ ت دﺳ وﻗﻲ ،ﻓﻛ رة
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .184
ّ
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ﻋدم ،واﻟﺣﻛم ﻋﻧدھﺎ ﻻ ﯾﻌدو ﻛوﻧﮫ ﻣﻘررا ﻟﺑطﻼن اﻟﻘرار ﻻ ﻣﺑطﻼ ﻟﮫ ،ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺟوز ﻷي ﺷﺧص أن
ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺎﻧﻌدام اﻟﻘرار ،وﻟو ﻟم ﯾﻛن ذو ﻣﺻﻠﺣﺔ.1
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺟﺳ ﺎﻣﺔ اﻟﺧﻠ ل اﻟ ذي ﯾﻌﺗرﯾ ﮫ ،وﯾﺟﻌﻠ ﮫ واﻟﻌ دم ﺳ واء،
إﻻ أﻧ ﮫ ﯾﺻ ﻠﺢ ﻷن ﯾﻛ ون ﻣﺣ ﻼ ﻟﻠﺗﺣ ّول وھ ذا ﻣ ﺎ اﺳ ﺗﻘر ﻋﻠﯾ ﮫ اﻟﻔﻘ ﮫ اﻹداري ،2وطﺑﻘﺗ ﮫ اﻟﻣﺣ ﺎﻛم
اﻹدارﯾﺔ ،ﻓﻔﻲ ﺣﻛ م ﻟﻠﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺻ ر ﺻ ﺎدر ﺑﺗ ﺎرﯾﺦ  8ﻧ وﻓﻣﺑر 1958م ،ﻗ ررت

اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ " أن ﻗرار اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ )ﻣﺑﺧر( ﻏﯾر ﻣوﺟ ودة ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ ،ﻗ رار ﻣﻌ دوم ﯾﺗﺣ ّول إﻟ ﻰ
ﻗ رار إداري ﺻ ﺣﯾﺢ ﺑ ﺎﻟﺗﻌﯾﯾن ﻓ ﻲ وظﯾﻔ ﺔ ﻣﺳ ﺎﻋد ﻣﺑﺧ ر ﻣﺗ ﻰ ﺗ واﻓرت ﺷ روط ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار
اﻹداري".3
وﺧﻼﺻ ﺔ اﻟﻘ ول :إن اﻟﺗﺣ ّول ﻛﻣ ﺎ ﯾﺳ ري ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ رارات اﻟﻣﻌﯾﺑ ﺔ ﺑﻌ د ﺛﺑ وت ﺑطﻼﻧﮭ ﺎ ﻓﺈﻧ ﮫ
ﯾﺳري أﯾﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﻌدﻣﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدم ﺗﻣﺗﻌﮭﺎ ﺑﺄي وﺟود ﻗﺎﻧوﻧﻲ ،وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗظل واﻗﻌﺎ
ﻟﮫ وﺟود ﻣﺎدي ،وﻗد ﯾﻛون رﺗب ﺑﻌض اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﺗﺟﺎھﻠﮭﺎ ،وﯾﻌد إﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﻓﯾﮭ ﺎ ﺧﯾ ر
وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ھذه اﻵﺛﺎر وﺗﻼﻓﻲ ﺗداﻋﯾﺎﺗﮭﺎ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً :ﺗواﻓﻖ اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻر ﻗرار آﺧر ﺻﺣﯾﺢ )اﻟﺗواﻓﻖ(
ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص أﻧﮫ ﻹﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣ ّول
أﺷﺎر اﻟﺑﺎﺣث ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌرض اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟ ّ
ﻻ ﺑد أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﺎطل ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺻرف آﺧر ﺟدﯾد دون إﺿﺎﻓﺔ أي ﻋﻧﺻ ر ﺧ ﺎرﺟﻲ ،أي
أن ﺗﺗطﺎﺑﻖ ﻋﻧﺎﺻر ﻛﻼ اﻟﺗﺻرﻓﯾن.
ﺗﺣول اﻟﻘ رار اﻹداري أن ﯾﻛ ون اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل ﻣواﻓﻘ ﺎ ً
وﯾرى ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم أﻧﮫ ﯾﺷﺗرط ﻟ ّ
ﻟﻌﻧﺎﺻ ر ﻗ رار آﺧ ر ﺟدﯾ د ،وﻟ ﯾس ﺑﺎﻟﺿ روة أن ﯾﺣﺗ وي اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟﺑﺎط ل ﻋﻠ ﻰ ﻛ ل ﻋﻧﺎﺻ ر
 -1د .ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯾل ،ﻧظرﯾﺔ ﺳﺣب اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.134
 -2د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،1968 ،ص،391
د .ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯾل ،ﻧظرﯾﺔ ﺳﺣب اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ،ﻣرﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،413،د .أﺣﻣ د ﯾﺳ ري ،ﺗﺣ ّول اﻟﺗﺻ رف اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.250
 -3ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎدىء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗررﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ،اﻟﺳ ﻧﺔ اﻟراﺑﻌ ﺔ ،اﻟﻌ دد اﻷول ﺳ ﻧﺔ  ،1959اﻟﺑﻧ د ، 7
ﺻﻔﺣﺔ .62
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اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺟدﯾد .1ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻻ ﺑد أن ﯾﻛون اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ً ﻋ ن اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل،
ﺳواء أﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺿﻣون أم اﻟﻧوع ،وﯾظﮭر ھذا اﻹﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻵﺛ ﺎر اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗرﺗ ب ﻋﻠﯾﮭﻣ ﺎ ،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ
ﺗﺣوﻻ ﻟﻠﻘرار إزاﻟﺔ اﻟﻌﯾب اﻟذي ﺷﺎﺑﮫ ﻣ ﻊ اﺣﺗﻔﺎظ ﮫ ﺑ ﻧﻔس طﺑﯾﻌﺗ ﮫ ،وﺗرﺗﯾﺑ ﮫ ﻟ ذات اﻵﺛ ﺎر اﻟﺗ ﻲ
ﻻ ﯾﻌد ّ
ﻛﺎن ﺳﯾرﺗﺑﮭﺎ ﻟو ﻛﺎن ﺻﺣﯾﺣﺎ ً.2
وﻟﻌ ل أھ م اﻟﻌﻧﺎﺻ ر اﻟﺗ ﻲ ﯾﻠ زم اﻟﺗواﻓ ﻖ ﻓﯾﮭ ﺎ ﺑ ﯾن اﻟﻘ رارﯾن :اﻟﺑﺎط ل واﻟﺟدﯾ د ھ ﻲ اﻟﺷ ﻛل
واﻻﺧﺗﺻﺎص وھو ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﮫ ﺗﺎﻟﯾﺎ-:
 .1اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺷﻛﻠﻲ :ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن ﻟﻠﺷﻛل أھﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم وﺧﺻوﺻ ﺎ ﻓ ﻲ
ﻣﺟﺎل اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ﻷن اﻹدارة ﻋﻧ دﻣﺎ ﺗﻌﺑ ر إرادﺗﮭ ﺎ اﻟﻣﻠزﻣ ﺔ ،ﻓﺈﻧ ﮫ ﻻ ﺑ د ﻣ ن ﻣظﮭ ر
ﺧ ﺎرﺟﻲ ﻟﮭ ذا اﻟﺗﻌﺑﯾ ر؛ ﺣﺗ ﻰ ﯾ ﺗﻣﻛن اﻷﻓ راد ﻣ ن اﻟﺗﻌﺎﻣ ل ﻣﻌ ﮫ واﺣﺗراﻣ ﮫ ،وﻏﺎﻟﺑ ﺎ ﻣ ﺎ ﺗﻛ ون
اﻟﻘ واﻧﯾن ھ ﻲ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣ دد ھ ذا اﻟﻣظﮭ ر اﻟﺧ ﺎرﺟﻲ ﺣﻣﺎﯾ ﺔ ﻟﺣﻘ وق اﻷﻓ راد وﺗﺣﻘﯾﻘ ﺎ ً ﻟﻠﻣﺻ ﻠﺣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.3
وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أﯾﺿﺎ ً أﻧﮫ ﻻ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻹداري ﺷ ﻛﻼً ﻣﻌﯾﻧ ﺎ ً ﻣ ﺎ ﻟ م ﯾ ﻧص اﻟﻘ ﺎﻧون
ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺻدور اﻟﻘرار ﺿ ﻣن ﺷ ﻛل أو ﺻ ﯾﻐﺔ ﻣﻌﯾﻧ ﺔ ،أو اﺗﺑ ﺎع إﺟ راءات ﻣﺣ ددة ،ﻓ ﺈذا ﺻ در
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ً ﻟﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون ﻛﺎن اﻟﻘرار ﻣﻌﯾﺑﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺷﻛل.

وﻗ د ﻗ ررت اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺻ ر ﻓ ﻲ أﺣ د أﺣﻛﺎﻣﮭ ﺎ " أن ﻗواﻋ د اﻟﺷ ﻛل ﻓ ﻲ
اﻟﻘ رار اﻹداري ﻟﯾﺳ ت ﻛﺄﺻ ل ﻋ ﺎم ھ دﻓًﺎ ﻓ ﻲ ذاﺗﮭ ﺎ أو طﻘوﺳ ﺎ ً ﻻ ﻣﻧدوﺣ ﺔ ﻣ ن اﺗﺑﺎﻋﮭ ﺎ ﺗﺣ ت ﺟ زاء
اﻟﺑطﻼن اﻟﺣﺗﻣﻲ ،وإﻧﻣﺎ ھﻲ إﺟراءات ھدﻓﮭﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء ،وﯾﻔ رق
ﻓﯾﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﺷﻛﻠﯾﺎ ًت اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎل ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﯾﻘدح إﻏﻔﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘرار وﺻ ﺣﺗﮫ،
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ
 -1د .ﻣﺻطﻔﻰ اﺑو زﯾد ﻓﮭﻣﻲ ،اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،646د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.571
 -2د .أﺣﻣ د ﯾﺳ ري ،ﺗﺣ ّول اﻟﺗﺻ رف اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ،ﻣرﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،250د .رﻣ زي ط ﮫ اﻟﺷ ﺎﻋر ،ﺗ درج اﻟ ﺑطﻼن ﻓ ﻲ
اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ،ﻣطﺑﻌ ﺔ ﻋ ﯾن ﺷ ﻣس ،1988 ،ص ،569د .ﻓﺗﺣ ﻲ ﻋﺑ د اﻟ رﺣﯾم ﻋﺑ د ﷲ ،اﻟ وﺟﯾز ﻓ ﻲ
اﻟﻧظرﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣ ﺎت ،اﻟﻛﺗ ﺎب اﻷول ،ج ،1اﻟﻌﻘ د واﻻرادة اﻟﻣﻧﻔ ردة ،ﻣﻛﺗﺑ ﺔ اﻟﺟ ﻼء اﻟﺟدﯾ دة ﺑﺎﻟﻣﻧﺻ ورة-1995 ،
.1996
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،2004 ،ص .208
 -3د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
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وﻏﯾرھ ﺎ ﻣ ن اﻟﺷ ﻛﻠﯾﺎ ًت اﻟﺛﺎﻧوﯾ ﺔ ،وﻋﻠﯾ ﮫ ﻻ ﯾﺑط ل اﻟﻘ رار اﻹداري ﻟﺳ ﺑب ﺷ ﻛﻠﻲ إﻻ إذا ﻧ ص اﻟﻘ ﺎﻧون
ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺑطﻼن ﻟ دى إﻏﻔﺎﻟﮭ ﺎ ھ ذا اﻹﺟ راء أو إذا ﻛ ﺎن اﻹﺟ راء ﺟوھرﯾ ﺎ ً ﯾﺗرﺗ ب ﻋﻠ ﻰ إﻏﻔﺎﻟ ﮫ ﺗﻌوﯾ ﻖ
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺗﺄﻣﯾﻧﮭﺎ....أﻣ ﺎ إذا ﻛ ﺎن اﻹﻏﻔ ﺎل ﻣﺗ دارﻛﺎ ً ﻣ ن ﺳ ﺑﯾل آﺧ ر دون اﻟﻣﺳ ﺎس
ﺑﻣﺿ ﻣون اﻟﻘ رار وﺳ ﻼﻣﺗﮫ ﻣوﺿ وﻋﯾﺎ ً أو ﺑﺿ ﻣﺎﻧﺎت ذوي اﻟﺷ ﺄن أو اﻋﺗﺑ ﺎرات اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ
اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﯾﮫ ..ﻓﺈن اﻹﺟراء اﻟذي ﺟرى إﻏﻔﺎﻟﮫ ﻻ ﯾﺳﺗوي أﺟرا ًء ﺟوھرﯾﺎ ً ﯾﺳﺗﺗﺑﻊ ﺑطﻼﻧﮫ".1
وﻟم ﯾﻛن رأي اﻟﻔﻘﮫ ﺑﻣﻧﺄى ﻋﻣﺎ اﺳﺗﻘرت ﻋﻠﯾﮫ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ،ﻓﻘد اﺳ ﺗﻘر ھ و
اﻵﺧ ر ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾ ز ﺑ ﯾن اﻟﺷ ﻛل اﻟﺟ وھري واﻟﺷ ﻛل اﻟﺛ ﺎﻧوي ﻓ ﻲ اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ،وﻋ دّ اﻟﺷ ﻛل
ﺟوھرﯾﺎ ً إذا ﻛﺎن ﻣﻘررا ﺑﻧص اﻟﻘﺎﻧون ،أو إذا ﻛﺎن ﯾﻣﺛل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺣرﯾ ﺎﺗﮭم ،أو اﻟﺗ ﻲ
ﺣﯾن ﻋدّ ﻣﺎ دون ذﻟك ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ﻏﯾر اﻟﺟوھرﯾﮫ.2
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺿﻣون اﻟﻘرار ،ﻓﻲ ِ
وﻓ ﻲ ﻣﻌ رض اﻟﺣ دﯾث ﻋ ن ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري ﺗﺟ در اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أن اﻟﺗواﻓ ﻖ اﻟﺷ ﻛﻠﻲ
اﻟﻣطﻠ وب ﯾﻧﺻ ب ﻋﻠ ﻰ اﻟﺷ ﻛﻠﯾﺎ ًت اﻟﺟوھرﯾ ﺔ دون ﻏﯾرھ ﺎ ﻣ ن اﻟﺷ ﻛﻠﯾﺎ ًت اﻟﺛﺎﻧوﯾ ﺔ ،ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻘ رار
اﻟﺟدﯾد ﻻ ﯾﺟوز ﺑﺣﺎل ﻣ ن اﻷﺣ وال أن ﯾﺗطﻠ ب ﺻ دوره ﺷ ﻛﻼً أﺷ د ﻣﻣ ﺎ ﺗطﻠﺑ ﮫ اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل؛ ﻷﻧﻧ ﺎ
ﺗﺣول.
واﻟﺣﺎل ھذه ﻧﻛون ﻗد أﺿﻔﻧﺎ ﻋﻧﺻرا ً ﺟدﯾدا ً ﻟﻠﻘرار اﻟﺟدﯾد وھو أﻣر ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻓﻛرة اﻟ ّ
وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻟو ﻛﺎن ﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻷﺻل ﯾﻌود ﻟﻌدم اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷ ﻛل اﻟﻛﺗ ﺎﺑﻲ ﻓ ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾﻠ ﮫ
ﺗﺣوﯾﻠ ﮫ إﻟ ﻰ ﻗ رار
إﻟﻰ ﻗرار ﻏﯾر ﺷﻛﻠﻲ أﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﯾﺗطﻠب ﺷﻛﻼً ﻣﻌﯾﻧ ﺎ ً ﻓ ﻼ ﯾﺟ وز ّ
ﯾﺗطﻠب ھذا اﻟﺷﻛل.

 -1اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ،ﺟﻠﺳ ﺔ  12ﻣ ﺎﯾو  ،1979اﻟﺳ ﻧﺔ اﻟراﺑﻌ ﺔ واﻟﻌﺷ رون ،ص ،111ﻧﻘ ﻼ ﻋ ن د .رأﻓ ت دﺳ وﻗﻲ،
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،2004 ،ص .209
ﻓﻛرة
ّ
2
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.90
 -أﻧظر د .ﷴ ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣود اﻟدﯾﻠﻣﻲّ ،
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وﯾﺿرب ﻟﻧﺎ اﻟدﻛﺗور أﺣﻣد ﯾﺳري ﻣﺛﺎﻻً ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﺷﺗرط ﻟﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎر
أن ﯾﺗم ﻗﯾد ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﯾﺷ ﺗرط ذﻟ ك ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﺻ دور ﻗ رار ﺑﻧ زع اﻟﻣﻠﻛﯾ ﺔ ،
ﺗﺣول إﻟﻰ إﺗﻔﺎق ﺑﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.1
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﺑﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻘﺎر ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾ ّ
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾرى اﻟﺑﻌض أﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾل ﻗرار ﺑﺎطل ﯾﺗطﻠب ﺷﻛﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﻗ رار ﺟدﯾ د
ﯾﺗطﻠب ﺷﻛﻠﯾﺔ أﺧف أو ﻻ ﯾﺗطﻠب أﯾﺔ ﺷﻛﻠﯾﺔ إذا ﻟم ﺗﻛن ھذه اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ھﻲ ﺳﺑب اﻟﺑطﻼن.2
وﯾرى اﻟﺑﻌض أﯾﺿﺎ ً أن اﻟﺷﻛل ﻛﻌﻧﺻ ر ﻣ ن ﻋﻧﺎﺻ ر اﻟﻘ رار اﻟﺟدﯾ د ﻻ ﺑ د أن ﯾﻛ ون ﻣﺗواﺟ دا ً
ﺗﺣول.3
ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ،وإﻻ اﻧﺗﻔﻰ ﺷرط اﻟﺗواﻓﻖ اﻟﻼزم ﻹﺟراء اﻟ ّ
وﺧﻼﺻ ﺔ ﻣ ﺎ ﺗﻘ دم أﻧ ﮫ ﻻ ﺑ د أن ﯾﻛ ون اﻟﺷ ﻛل اﻟ ذي ﯾﺗطﻠﺑ ﮫ اﻟﺗﺻ رف اﻟﺟدﯾ د ﻣﺗ واﻓرا ً ﻓ ﻲ
ﺗﺣول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي أوﺿﺢ آﻧﻔﺎ ً.
ﺗﺻرف اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﻛﺷرط ﻹﺟراء اﻟ ّ
 .2اﻟﻌﻧﺻ ر اﻟﺷﺧﺻ ﻲ ) اﻹﺧﺗﺻ ﺎص( :ﺻ ﺣﯾﺢ أن ﻋﻧﺻ ر اﻹﺧﺗﺻ ﺎص ﻣ ن اﻟﻌﻧﺎﺻ ر
اﻟﻣوﺿ وﻋﯾﺔ ﻻ اﻟﺷ ﻛﻠﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ رار اﻹداري وﻟﻛﻧ ﮫ ﯾُﻌ دّ ذو طﺑﯾﻌ ﺔ ﺷ ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻧ د اﻟﺗط رق
ﺗﺣول اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺷ ﺗرط ﻹﻋﻣ ﺎل
ﻟﻣوﺿوع اﻟﺗواﻓﻖ ﻛﺷرط ﻣن ﺷروط ّ
ﺗﺣول أن ﯾﻛون ﻛﻼ اﻟﻘرارﯾن اﻟﺟدﯾ د واﻟﺑﺎط ل ﻣ ن إﺧﺗﺻ ﺎص ﺳ ﻠطﺔ إدارﯾ ﺔ واﺣ دة ،وﻓ ﻲ
اﻟ ّ
ﺣ ﺎل ﻛ ﺎن ﺑط ﻼن اﻟﻘ رار اﻷﺻ ل راﺟﻌ ﺎ ً إﻟ ﻰ ﻋ دم اﻻﺧﺗﺻ ﺎص ﺑﺎﻟ ذات ﻓ ﻼ ﻣﺟ ﺎل ﻹﻋﻣ ﺎل
ﺗﺣول ﻟﻌدم اﻟﺗواﻓﻖ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘرارﯾن ،وﻷن اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد ﺳﯾﻛون أﯾﺿﺎ ً ﺻﺎدرا ً ﻋ ن
اﻟ ّ
ﺳﻠطﺔ ﻏﯾر ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺷوﺑﺎ ً ﺑﻧﻔس اﻟﻌﯾب.4
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل اﻟﻣﺷوب ﺑﻌﯾب ﻋدم
وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﯾرى اﻟﺑﻌض أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ّ
اﻻﺧﺗﺻﺎص إذا ﻛﺎن ذﻟ ك ﺿ رورﯾﺎ ً ﻟﺻ ﺣﺔ اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل ،إذا ﻛ ﺎن ھ ذا اﻟﻘ رار ﯾ ﺗم إﺻ داره ﻗﺑ ل

1
ﺗﺣول اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.251
 د .أﺣﻣد ﯾﺳريّ ، -2د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،1988 ،ص .571
 -3اﻧظر د.ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯾل ،ﻧظرﯾﺔ ﺳﺣب اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣﺻ ري واﻟﻔرﻧﺳ ﻲ واﻹﯾط ﺎﻟﻲ،
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،2004 ،ص،212
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،414د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
4
ﺗﺣول اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.251
 -د .أﺣﻣد ﯾﺳريّ ،
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ﺳﻠطﺗﯾن إدارﯾﺗﯾن ،وﻟم ﺗﻛن إﺣداھﻣﺎ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﺻدار اﻟﺟزء اﻟ ذي ﯾﺧﺻ ﮭﺎ ﻣ ن اﻟﻘ رار ،وﻣﺛ ﺎل ذﻟ ك
ﺻ دور ﻗ رار ﻣ ن ﺳ ﻠطﺔ إدارﯾ ﺔ ﺗﻘﺗ رح ﻓﯾ ﮫ ﻓﺻ ل ﻣوظ ف وھ ﻲ ﻻ ﺗﻣﻠ ك أﺻ ﻼً إﺻ دار ﻣﺛ ل ھ ذه
ﺗﺣول إﻟﻰ ﻗرار ﺗﻣﮭﯾدي ﻟﻘرار ﻧﮭﺎﺋﻲ.1
اﻟﻘرار ،ﻓﮭﻧﺎ ﯾﺟوز أن ﯾ ّ
وﻟﻛن ﻗد ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟرأي ،وﻣن ﺧ ﻼل اﻟﺗ دﻗﯾﻖ ﻓ ﻲ اﻷﻣﺛﻠ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾطرﺣﮭ ﺎ ،أن اﻟﺗﺣ ّول
إﻧﻣﺎ ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ،وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﻖ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻣن اﺑ داء اﻟ رأي
أو اﻟﺗوﺻﯾﺎت أو أي إﺟراءات ﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ؛ ﻷﻧﮭﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻻ ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘرار اﻹداري.
ﺗﺣول اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾ ب إذا
ﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾﺗﺑﺎدر إﻟﻰ اﻷذھﺎن ھو ﻋن ﻣدى ﺟواز ّ
ﻛﺎن ﯾﺗوﻟﻰ ﺟﮭﺗﻲ اﻹدارة ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ واﺣد.
ﯾرى اﻟﺑﻌض أن وﺣدة اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻻ ﺗﻌﻧ ﻲ اطﻼﻗ ﺎ وﺣ دة اﻻﺧﺗﺻ ﺎص؛ ﻷن اﻟﺟﮭ ﺎت
اﻹدارﯾﺔ ﻟﮭﺎ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻷن اﻻﺧﺗﺻﺎص إﺟراء ﺷﻛﻠﻲ ﺑﺎﻟوظﯾﻔ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻻ ﺑﺷ ﺧص ﻣ ن
ﺗﺣول ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ.2
ﯾﺗوﻻھﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺗﺣﻘﻖ اﻟﺗواﻓﻖ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص ،وﯾﻣﺗﻧﻊ اﻟ ّ
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل وﺟد أن اﻟ ﺑﻌض ﯾ رى أﻧ ﮫ ﻻ ﯾوﺟ د ﻣ ﺎ ﯾﻣﻧ ﻊ ﻣ ن اﺟ راء اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﻣﺛ ل ھ ذه
اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﺑﺄن اﻟﺗواﻓﻖ ﻗد ﺗﺣﻘﻖ ﻧظرا ً ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﺻل ﺗواﻓﻖ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻋ ن اﻟﺷ ﺧص اﻟطﺑﯾﻌ ﻲ
اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﺟﮭﺗﻲ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ.3
وﯾﺑ دوا أن اﻟ رأي اﻟ ذي ﯾﻣﯾ ل إﻟ ﻰ اﻣﺗﻧ ﺎع اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﺗ وﻟﻲ ﺷ ﺧص طﺑﯾﻌ ﻲ واﺣ د
ﻟﻼﺧﺗﺻﺎﺻ ﯾن أﻛﺛ ر دﻗ ﺔ وﻣﻧطﻘ ﺎ ً ،ﻟﺟﮭ ﺔ أن اﻻﺧﺗﺻ ﺎص إﻧﻣ ﺎ ﯾ رﺗﺑط ﺑﺎﻟﺟﮭ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﺷ ﺧص
اﻟ ذي ﯾﺗ وﻟﻰ اﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾﺔ ﻓﯾﮭ ﺎ ،وأن ھ ذا اﻻﺧﺗﺻ ﺎص ﯾﺑﻘ ﻰ ﻟﺻ ﯾﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺟﮭ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ ﻣﮭﻣ ﺎ ﺗﻐﯾ ر

 -1د.ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯾل ،ﻧظرﯾﺔ ﺳﺣب اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻹﯾط ﺎﻟﻲ ،ﻣرﺟ ﻊ
ﺳﺎﺑﻖ ،ص.417
 -2د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋ ﯾن ﺷ ﻣس ،1988 ،ص،572
ﺗﺣول اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.251
د .أﺣﻣد ﯾﺳريّ ،
 -3د.ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯾل ،ﻧظرﯾﺔ ﺳﺣب اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻹﯾط ﺎﻟﻲ ،ﻣرﺟ ﻊ
ﺳﺎﺑﻖ ،ص.419
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اﻷﺷ ﺧﺎص ،وإن ﺗ وﻟﻲ اﻟﺷ ﺧص ﻧﻔﺳ ﮫ ﻟﺟﮭﺗ ﯾن إدارﯾﺗ ﯾن ﻻ ﯾﺣﻘ ﻖ اﻟﺗواﻓ ﻖ اﻟﻣﻧﺷ ود ﻛﺷ رط ﻹﺟ راء
ﺗﺣول.
اﻟ ّ
 .3اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ :وﯾﺷﺗرط ھﻧﺎ أن ﯾﺗواﻓ ﻖ اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل ﻣ ﻊ اﻟﻘ رار اﻟﺟدﯾ د ﻣ ن ﺣﯾ ث
اﻟﻣﺿﻣون ،وﻟﯾس اﻟﻣﻘﺻود ھﻧﺎ اﻻﺣﺗواء ،وﻻ أن ﯾرﺗب اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد ﻧﻔس اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﻛﺎن
ﺳﯾرﺗﺑﮭﺎ اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﻟو ﻛ ﺎن ﺻ ﺣﯾﺣﺎ ً ،وﻣﺛ ﺎل ذﻟ ك ﺗﺣوﯾ ل ﻗ رار ﺑﺎط ل ﺑﺗ رﺧﯾص ﺳ ﻼح
ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﻧﻔس إﻟﻰ ﻗرار آﺧ ر ﺻ ﺣﯾﺢ ھ و ﺗ رﺧﯾص ﺳ ﻼح ﻟﻠﺻ ﯾد .وﺿ ﻣن ھ ذا اﻹط ﺎر
ﺗط رق اﻟﺑﺎﺣ ث ﻟﻠﺣ دﯾث ﻋﻣ ﺎ ﺗﺑﻘ ﻰ ﻣ ن أرﻛ ﺎن اﻟﻘ رار اﻹداري ،وھ ﻲ اﻟﻐﺎﯾ ﺔ واﻟﺳ ﺑب
واﻟﻣﺣل ،وﻋن ﻣدى ﺿرورة اﻟﺗواﻓﻖ ﺑﺷ ﺄﻧﮭﺎ ﺑ ﯾن اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل واﻟﻘ رار اﻟﺻ ﺣﯾﺢ ﻛﺷ رط
ﺗﺣول.
ﻹﻋﻣﺎل اﻟ ّ
أ .اﻟﻐﺎﯾﺔ  :وھﻲ اﻟﻐرض واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻘرار اﻹداري إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ،وﺗﺗﻣﺛل ﻓ ﻲ ﺗﺣﻘﯾ ﻖ
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ،أو ﺗﻠ ك اﻟﺗ ﻲ ﺣ ددھﺎ اﻟﻣﺷ رع .وﺿ ﺎﺑط اﻟﺗواﻓ ﻖ ﺑ ﯾن اﻟﻘ رارﯾن ﯾﺗﻣﺛ ل ﻓ ﻲ
اﻟﻐرض اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،أو اﻟﻌﻣﻠﻲ أو اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﮭدف اﻟﻘراران إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ،أي أن ﺗﻛون
اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓﮭﺎ اﻟﻘرار اﻟﺑﺎط ل ﻣﻣﻛﻧ ﺔ اﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻋ ن طرﯾ ﻖ اﻟﻘ رار اﻟﺻ ﺣﯾﺢ ،وﻟ و ﻋﻠ ﻰ
وﺟﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻋﻠﻰ أﻗل ﺗﻘدﯾر وإن إﺧﺗﻠﻔت آﺛﺎر ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ .1
ﺗﺣول ﻗ رار إداري
وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﺎم  1959اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑ ّ
ﺑﺎطل ﺻدر ﺑﺗﻌﯾﯾن ﺷﺧص ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ ﺑراد ﺳ وﯾﺗش إﻟ ﻰ وظﯾﻔ ﺔ ﻋﺎﻣ ل ﺗﻠﯾﻔ ون .ﻓ ﺎﻟﻘرارﯾن ﻣ ن ﻧ وع
واﺣد ھو اﻟﺗﻌﯾﯾن وﻟﻛن اﺧﺗﻠﻔﺎ ﻓﻲ آﺛﺎرھﻣﺎ.
وﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ أن ﻗرار ﺻدر ﻣ ن ﺑﻠدﯾ ﺔ اﻟﻘ ﺎھرة ﺑﺗﻌﯾ ﯾن ﺷ ﺧص ﺑوظﯾﻔ ﺔ ﺑ راد
ﺳوﯾﺗش ﺑﻌد اﺟﺗﯾ ﺎزه اﻻﻣﺗﺣ ﺎن اﻟﻣﻘ رر ﻟﺷ ﻐل ھ ذه اﻟوظﯾﻔ ﺔ ﺣﯾ ث ﺗﺑ ﯾن ﻻﺣﻘ ﺎ ً أن ھ ذه اﻟوظﯾﻔ ﺔ ﻏﯾ ر
ﻣﺗﺎﺣﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﻗت اﻟﺗﻌﯾﯾن.
1
ﺗﺣول اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،252د .د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ اﻟﻘ رارارت
 د .أﺣﻣد ﯾﺳريّ ،اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .240
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وﺑﻌ رض اﻟﻧ زاع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ رأت أن ﻗ رار اﻟﺗﻌﯾ ﯾن ﯾﻌ د ﻣﻧﻌ دﻣﺎ ً ﻟﻌ دم وﺟ ود ﻣﺣ ل ﻟﮭ ذا
ﺑﺗﺣوﻟ ﮫ ﻣ ن ﻗ رار ﺗﻌﯾ ﯾن ﺑوظﯾﻔ ﺔ ﺑ راد ﺳ وﯾﺗش إﻟ ﻰ
اﻟﻘرار ،وﻻ ﺳﺑﯾل ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﺗﻌﯾ ﯾن إﻻ
ّ
ﻗ رار ﺗﻌﯾ ﯾن ﺑوظﯾﻔ ﺔ ﻋﺎﻣ ل ﺗﻠﯾﻔ ون ،وھ ﻲ وظﯾﻔ ﺔ ﻣوﺟ ودة ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ وﻗ ت ﺻ دور ﻗ رار اﻟﺗﻌﯾ ﯾن،
ورأت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﻗرار اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺑوظﯾﻔﺔ ﺑراد ﺳ وﯾﺗش واﻟﻘ رار اﻟﺟدﯾ د وإن اﺧﺗﻠﻔ ﺎ ﻣ ﻊ ﺑﻌﺿ ﮭﻣﺎ ﻣ ن
ﺣﯾ ث اﻟﻣﺿ ﻣون إﻻ أﻧﮭﻣ ﺎ ﻣ ن ﻧ وع واﺣ د ،وأن اﻟﺳ ﺑب واﻟﻐ رض اﻟ ذي ﺻ در ﻣ ن أﺟﻠﮭﻣ ﺎ اﻟﻘ رار
اﻷﺻل ﯾﺻﻠﺣﺎن أﯾﺿﺎ ً ﻟﻠﻘرار اﻟﺟدﯾد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد ﻻ ﯾﺗطﻠب أي ﺷروط أﻛﺛ ر ﻣﻣ ﺎ
ﺗطﻠﺑﮫ اﻟﻘرار اﻷﺻل ،وأن اﻟﻘرارﯾن أﺻﻼً ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﺟﮭﺔ إدارﯾﺔ واﺣدة ،وأن اﻟﻧﯾﺔ اﻻﻓﺗراﺿ ﯾﺔ
ﻟﻺدارة ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘ ﻖ اﻟﻧﯾ ﺔ اﻻﻓﺗراﺿ ﯾﺔ ﻟﻠﻣوظ ف )اﻟﻣ دﻋﻲ( اﻟ ذي ﯾﻌ د اﻟﻘ رار اﻟﺟدﯾ د
ﺑﻛل اﻷﺣوال أﻓﺿل ﻟﮫ ﻣن إﻟﻐﺎﺋﮫ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً.
وﻋﻠﯾ ﮫ وﺑﻌ د أن ﺗﺣﻘﻘ ت اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ ﻣ ن ﺗ واﻓر ﻛﺎﻓ ﺔ ﺷ روط اﻟﺗﺣ ّول ﻗ ررت أن ﯾﺣ ل اﻟﻘ رار
اﻟﺟدﯾد ﻣﺣل اﻟﻘ رار اﻷﺻ ل ،واﻟﻘ رار اﻟﺟدﯾ د ﯾﻧ ﺗﺞ أﺛ ره ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺻ دور اﻟﻘ رار اﻷﺻ ل اﻟﺑﺎط ل،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ھ ذا اﻟﻣوظ ف ﻻ ﯾﺳ ﺗﺣﻖ ﻣﻧ ذ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯾﯾﻧ ﮫ ﺑﺎﻟوظﯾﻔ ﺔ إﻻ اﻷﺟ ر اﻟﻣﻘ رر ﻟوظﯾﻔ ﮫ ﻋﺎﻣ ل
ﺗﻠﻔون.1
ب .اﻟﺳﺑب :وھو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟرﺟل اﻹدارة ﺑﺎﻟﺗدﺧل ﺑﻣﺎ ﻟﮫ ﻣن ﺳﻠطﺔ
ﻻﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن رﻏﺑﺗﮫ وإرادﺗﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.2
ﺗﺣول وﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛ ن اﻟﻘ ول ﺑﺗﺣﻘ ﻖ اﻟﺗواﻓ ﻖ أن ﯾﻛ ون اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل ﻗ د اﺗﺧ ذ
وﯾﺷﺗرط ﻟﺻﺣﺔ اﻟ ّ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﻣﺷروﻋﺔ وﺻﺎﻟﺣﺔ وﻣﻌﻘوﻟﺔ ،وإﻻ ﻓﺈﻧ ﮫ ﻻ ﯾﻣﻛ ن إﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﻷن اﻟﻘ رار اﻟﺟدﯾ د
ﺳﯾﻛون أﯾﺿﺎ ً ﻣﺑﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﺗﺟﻌﻠﮫ ﻣﺷوﺑﺎ ﺑﺎﻟﺑطﻼن.3

 -1ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ  ،921ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺗﺤﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ،س3
ﺗﺤﻮل اﻟﻘﺮار اﻹداري ،اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ودار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،
ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ د .ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﻮد اﻟﺪﯾﻠﻤﻲّ ،
 ،2001ص.42
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .228
ﻓﻛرة
دﺳوﻗﻲ،
 -2د .رأﻓت
ّ
 -3د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس.572 ،1988 ،
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وﻣن اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘد رﻓﺿت اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻟﺑروﺳ ﯾﺎ ﻓ ﻲ ﺣﻛ م ﻟﮭ ﺎ إﻋﻣ ﺎل
ﺗﺣول ﻟﻌدم ﺗواﻓر ﺷروطﮫ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺗ ﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻌﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺻ دور ﻗ رار إداري ﺑﻣﻧ ﻊ
اﻟ ّ
إﻗﺎﻣﺔ ﻋرض ﺳ ﯾﻧﻣﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ ﻛﻧﯾﺳ ﺔ ﻟ م ﺗﻛ ن ﺗﺳ ﺗﻌﻣل ﻷﻏ راض دﯾﻧﯾ ﺔ ،وﻗ د اﺳ ﺗﻧد اﻟﻘ رار إﻟ ﻰ أﺳ ﺑﺎب
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺄﻣن اﻟﻣﺑ ﺎﻧﻲ ،وﺑﻌ د أن ﺗ م أﺻ ﻼح ﻋﯾ وب اﻟﺑﻧ ﺎء ﺻ در ﻗ رار ﺟدﯾ د ﺑ ﺎﻟﻣﻧﻊ اﺳ ﺗﻧﺎدا ً ﻷﺳ ﺑﺎب
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل إﻟﻰ آﺧر ﺻﺣﯾﺢ؛ ﻟﻌدم وﺟود ﺗواﻓ ﻖ ﺑ ﯾن ﻋﻧﺎﺻ ر
دﯾﻧﯾﺔ ،ﻟﻛن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ رﻓﺿت ّ
اﻟﻘرارﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺿﻣون؛ ﻷن ﻗرار اﻟﻣﻧﻊ ﻛﺎن ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب دﯾﻧﯾﺔ.1
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﺈن ھﻧﺎك ﻣن ﯾرى ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻣﻛ ن أﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﻋﻧ دﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﻖ اﻷﻣ ر ﺑ ﺑطﻼن اﻟﻘ رار
اﻹداري ﻛوﻧﮫ ﻣﺷوب ﺑﻌﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﺑب؛ ﻷن اﻟﺳﺑب ﻣن وﺟﮭﺔ اﻟﻧظر ھذه ﯾﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺎ ً وﻣوﺟودا ً ﺳواء
أﻛﺎن ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ً أم وھﻣﯾﺎ ً ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻹدارة ﻗد اﻧﺣرﻓت ﻋن اﻟﺳﺑب ﺑﺷﻛل ﯾﺧرﺟﮭﺎ ﻋن اﻟﻧط ﺎق اﻹداري
ﺑرﻣﺗﮫ.2
ج .اﻟﻣﺣل :ﺳﺑﻖ وأن ﺗﻣ ت اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أن اﻟﺗواﻓ ﻖ ﻻ ﯾﻌﻧ ﻲ ﺑﺎﻟﺿ رورة اﻟﺗط ﺎﺑﻖ ﻓ ﻲ ﻛﺎﻓ ﺔ
اﻟﻌﻧﺎﺻ ر وﻻ اﻻﺣﺗ واء؛ ﻟ ذﻟك ﻧﺟ د أن رﻛ ن اﻟﻣﺣ ل ﺑﺧ ﻼف ﺑ ﺎﻗﻲ اﻷرﻛ ﺎن اﻟﺗ ﻲ ﯾﺟ ب أن
ﺗﺗواﻓﻖ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻘرارﯾن ،ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد ﻋﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗ ب ﻋﻠﯾ ﮫ
اﺧﺗﻼﻓﺎ ً ﻓﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد.3
وﻟﻌل اﻟﻣﺛﺎل اﻟذي ﺳﺑﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث ﺣول ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﻗرار ﺗﻌﯾﯾن ﺷ ﺧص
ﺑوظﯾﻔﺔ ﻣﺑﺧر إﻟﻰ ﻗرار ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﺑوظﯾﻔﺔ ﻣﺳ ﺎﻋد ﻣﺑﺧ ر ﺧﯾ ر ﻣﺛ ﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻻﺧ ﺗﻼف ﺑ ﯾن ﻣﺣ ل اﻟﻘ رار
اﻷﺻل وﻣﺣل اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد.4

اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.270
 -1د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.233
 -2د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
 -3د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋ ﯾن ﺷ ﻣس ،1988 ،ص،573
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .139-234
وﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
 -4ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎدى اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗررﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،اﻟﻌدد اﻷول ،1959 ،ﺑﻧد) ،(7ص.62
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ﺛﺎﻟﺛﺎ ً :إﺗﺟﺎه اﻹرادة اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟﻼدارة إﻟﻰ اﻟﻘرار اﻟﺻﺣﯾﺢ.
ﻟﻘد ﺳﺑﻖ وأن اﺷرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول وﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺷ روط ﺗﺣ ّول اﻟﻌﻘ د أﻧ ﮫ ﯾﻠ زم
أن ﺗﻧﺻرف إرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن إﻟﻰ اﻟﺗﺻرف اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟو ﻛﺎﻧﺎ ﯾﻌﻠﻣ ﺎن ﺑ ﺑطﻼن اﻟﺗﺻ رف اﻷﺻ ل ،أي
وﺟود إرادة اﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدان ،وھذه اﻹرادة ﻟﺳﯾت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻻ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺣول ﻓ ﻲ ﻧط ﺎق اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ﻧﺟ د أن اﻹرادة اﻻﻓﺗراﺿ ﯾﺔ
وﺑﺗطﺑﯾﻖ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﻣطﻠوﺑﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،ﻓﻼ ﺑد أن ﯾﺗﺑﯾن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻹداري أن اﻹرادة
ﻛﺎن ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﮫ ﻟﻠﺗﺻرف اﻟﺟدﯾد ﻟو ﻋﻠﻣت اﻹدارة ﻣﺻدر اﻟﻘرار ﺑﺑطﻼن ﻗراراھﺎ اﻷﺻل.1
وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن اﻟﺑﺣ ث ﺳ ﯾﻛون ﻋ ن إرادة اﻓﺗراﺿ ﯾﺔ ﻻ ﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ ،ﺗظﮭ ر ﺑوﺿ وح أن اﻹدارة ﻛﺎﻧ ت
ﺳﺗﺻدر اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد ﻟو ﻋﻠﻣت ﺑ ﺑطﻼن اﻟﻘ رار اﻷﺻ ل ،وﻻ ﯾﺷ ﺗرط أن ﺗظﮭ ر ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﺣدﯾ د اﻟ ذي
ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺧ ﺎص ﻷن اﻹرادة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻹداري ﺗﻘ وم ﻋﻠ ﻰ ﻓﻛ رة اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗ دﻋم
ﺑدورھﺎ وﺿوح اﻹرادة اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ.2
وﻟﻛن ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻓﺈن اﻟدوﻟﺔ وإداراﺗﮭﺎ ﻣﺎ ھﻲ إﻻ اﺷ ﺧﺎص إﻋﺗﺑ ﺎرﯾون ﻻ ﯾﻣﻛ ﻧﮭم اﻟﺗﻌﺑﯾ ر
ﻋ ن إرادﺗﮭ م ،وإﻧﻣ ﺎ ﯾﺗ وﻟﻰ أﺷ ﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾ ون ﻣﺳ ؤوﻟﯾﺔ إدارة اﻟدوﻟ ﺔ وأﺟﮭزﺗﮭ ﺎ اﻹدارﯾ ﺔ وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ
اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﮭﺎ وﺑﺈﺳﻣﮭﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣ ﺎ ﺗﻣ ﻧﺣﮭم وظ ﺎﺋﻔﮭم ﻣ ن ﺳ ﻠطﺎت .ﻓﮭ ل ﯾﻛ ون اﻻﻋﺗﺑ ﺎر ﻋﻧ د إﻋﻣ ﺎل
ﺗﺣول ﺑﺈرادة اﻟدوﻟﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ أم ﺑﺈرادة ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﺎ وﯾﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ ؟
اﻟ ّ
اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﻌﺑرة ﺗﻛون ﺑﺈرادة اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺑﺈرادة ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﺎ وﯾﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ وﺧﺻوﺻﺎ ً أن ﺑﻌض
إدارات اﻟدوﻟﺔ ﺗﺗوﻻھﺎ ھﯾﺋﺔ إدارﯾﺔ وﻟﯾس ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ واﺣد ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌ ﻲ ﻗ د ﯾﺗﻐﯾ ر
ﺑﻌد ﺻدور اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل وﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﺈﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣ ّول ،وﻟرﺑﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ت إرادة اﻟﻣوظ ف اﻟﺟدﯾ د ﺗﺧﺗﻠ ف
ﻋن إرادة ﺳﻠﻔﮫ.

اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.573
 -1د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
 -2د.ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯾل ،ﻧظرﯾﺔ ﺳﺣب اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻹﯾط ﺎﻟﻲ ،ﻣرﺟ ﻊ
ﺳﺎﺑﻖ ،ص.423

52

وﻣ ن اﻟﺗطﺑﯾﻘ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗوﺿ ﺢ ﻣ ﺎ ذﻛرﻧ ﺎه أن ﻣ دﯾر اﻟﺑ وﻟﯾس ﻓ ﻲ )ﺑروﺳ ﯾﺎ( ﻗ د ﻣ ﻧﺢ ﺷﺧﺻ ﺎ ً
رﺧﺻ ﺔ ﻣﺣ ل ﻟﺑﯾ ﻊ اﻟﺧﻣ ور ﺷ رﯾطﺔ ﻋ دم ﺗوظﯾ ف اﻟﻧﺳ ﺎء ﻟدﯾ ﮫ ،وﻗ د ﻗ ﺎم ﺷ ﺧص آﺧ ر ﺑﻛﺗﺎﺑ ﺔ ﻣﻘ ﺎل
ﯾﻌﺎرض ﻓﯾﮫ ﺗرﺧﯾص ھذا اﻟﻣﺣل ﻟوﺟ ود اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن اﻟﻣﺣ ﻼت اﻟﻣﺷ ﺎﺑﮭﺔ ،وﺑﻌ دھﺎ ﺑﻔﺗ رة ﺷ ﻐل ﻛﺎﺗ ب
اﻟﻣﻘﺎل ﻣﻧﺻب ﻣدﯾر اﻟﺑوﻟﯾس ﻓﺳﺣب اﻟرﺧﺻﺔ ﺑﺣﺟ ﺔ ﺑطﻼﻧﮭ ﺎ ﻷﻧﮭ ﺎ ﻛﺎﻧ ت ﻣﻘﯾ دة ﺑﺷ رط وﻗ د أﻗ رت
ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑروﺳﯾﺎ ھذا اﻟﺑطﻼن.
وﯾﻼﺣظ ھﻧﺎ أن إرادة ﻣدﯾر اﻟﺑوﻟﯾس اﻟﺳ ﺎﺑﻖ ﺗﺧﺗﻠ ف ﺗﻣﺎﻣ ﺎ ً ﻋ ن إرادة ﻣ دﯾر اﻟﺑ وﻟﯾس اﻟﺟدﯾ د
ﻓﻠ و ﺗ م اﻟﻠﺟ وء إﻟ ﻰ إﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول وﻟ و ﻛﺎﻧ ت اﻟﻌﺑ رة ﺑ ﺈرادة اﻟﺷ ﺧص اﻟطﺑﯾﻌ ﻲ ﻟواﺟﮭﻧ ﺎ إرادﺗ ﯾن
ﺗﺣول وﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ﯾؤﻛد أن اﻟﻌﺑرة ﺑ ﺈرادة اﻹدارة وﻗ ت
ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻣﻌﮭﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺷروط اﻟ ّ
ﺻدور اﻟﻘرار وﻟﯾس ﺑﺈرادة ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﺎ.1
واﻷﺻل أن ﺗﺻ در اﻟﻘ رارات ﺑ ﺎﻹرادة اﻟﻣﻧﻔ ردة ﻟﺟﮭ ﺔ اﻹدارة ﻛﺗﻌﺑﯾ ر ﻋ ن إرادﺗﮭ ﺎ وﺣ دھﺎ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ھذه اﻹرادة وﺣدھﺎ ھﻲ ﻣن ﺗراﻋﻰ ﻋﻧد إﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ،وﻟﻛ ن وﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﯾد آﺧ ر ﻓ ﺈن
ھﻧ ﺎك ﺑﻌ ض اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻻ ﺗﻧﻔ رد اﻹدارة وﺣ دھﺎ ﺑﺈﺻ دارھﺎ ﺑ ل ﺗﺗطﻠ ب ﻣﺷ ﺎرﻛﺔ ﻣ ن
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﮭﺎ ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺑﺣث ﻋن ﻛﻠﺗﺎ اﻹرادﺗﯾن ﻣﻌ ﺎ ً ،إرادة اﻹدارة
وإرادة اﻷﻓ راد اﻟ ذﯾن ﯾﺷ ﺎرﻛوﻧﮭﺎ اﻟﻘ رار ،ﻣ ن أﺟ ل ﺗﻛ وﯾن اﻹرادة اﻻﻓﺗراﺿ ﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑ ﺔ ﻛﺷ رط
ﺗﺣول.2
ﻟﻠ ّ
وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري أﻣﺎم ﻣﮭﻣﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﯾﺳﯾرة ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﮫ اﻟﺗﺛﺑ ت ﻣ ن
اﻹرادة اﻹﻓﺗراﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺿﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﻔﻘﮫ وﻻ اﻟﻘﺿﺎء ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ،وﻟﻛ ن ﻓﻛ رة اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ
ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ ﻗد ﺗﻌزز وﺗﺳﮭل ﻣﮭﻣﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺑﯾّن اﻹرادة اﻹﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟﺟﮭﺔ اﻹدارة.3

1
ﺗﺣول اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.254
 أﻧظر د .أﺣﻣد ﯾﺳريّ ،اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،257د .رﻣزي ط ﮫ اﻟﺷ ﺎﻋر ،ﺗ درج
 -2اﻧظر د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،1988 ،ص.574-573
3
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.113-104
 -ﻟﻠﻣزﯾد راﺟﻊ د .ﷴ ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣود اﻟدﯾﻠﻣﻲّ ،
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وﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻠﺧص ﻣﺎ ﺳ ﺑﻖ ﺑﯾﺄﻧ ﮫ ﻓ ﻲ أن اﻟﺷ روط اﻟﺳ ﺎﺑﻖ ﻋرﺿ ﮭﺎ ھ ﻲ اﻟﺗ ﻲ ﯾﺗوﺟ ب
اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣ ن ﺗواﻓرھ ﺎ ﻋﻧ د إﺟ راء اﻟﺗﺣ ّول ،وﻟﻌ ل ﻓ ﻲ ﺑﻌ ض أﺣﻛ ﺎم اﻟﻣﺣ ﺎﻛم اﻹدارﯾ ﺔ ﻣ ﺎ ﯾﻌ د ﺗطﺑﯾﻘ ﺎ ً
واﺿﺣﺎ ً ﻟﮭذه اﻟﺷروط ،وﻧﺳﺗذﻛر ﻣﻧﮭﺎ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم )(1959
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻗررت ﺗﺣوﯾل ﻗرار ﺑﺎطل ﺑﺗﻌﯾﯾن ﺷﺧص ﻓﻲ وظﯾﻔ ﺔ ﺑ راد ﺳ وﯾﺗش إﻟ ﻰ ﻗ رار ﺻ ﺣﯾﺢ ﺑﺗﻌﯾﯾﻧ ﮫ
ﻋﺎﻣل ﺗﻠﻔون ،وﻗد ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث.1
ﻓﻘد ﺗﺣﻘﻘ ت ﻣ ن ﺗ واﻓر اﻟﺷ رط اﻷول وھ و ﺑط ﻼن اﻟﻘ رار اﻷﺻ ل ﻋﻧ دﻣﺎ ﻗ ررت ﺑ ﺄن ﻗ رار
اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻗرار ﻣﻌدوم ﻟﻌدم وﺟ ود ﻣﺛ ل ھ ذه اﻟوظﯾﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣوازﻧ ﺔ ﺑﻠدﯾ ﺔ اﻟﻘ ﺎھرة ،ﺛ م إن اﻟﻘ رار اﻟﺟدﯾ د
ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﺑوظﯾﻔﺔ ﻋﺎﻣل ﺗﻠﯾﻔون ھو ﻗرار ﻣﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺿ ﻣون ﻋ ن اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل ،وﻻ ﯾﺗطﻠ ب
ﺷﻛﻼً أﺷد ﻣن ﺳﺎﺑﻘﮫ ،وﺳﺑب أﺻدار اﻟﻘرار اﻷول ﯾﺻﻠﺢ ﻛﺳﺑب ﻹﺻدر اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد ،وﻏرض ﻛﻼ
اﻟﻘرارﯾن ﻣﺗواﻓﻖ وﻟ و ﺟزﺋﯾ ﺎ ً وھ و اﻟﺗﻌﯾ ﯾن ﻓ ﻲ اﻟوظﯾﻔ ﺔ ،وﺑ ذﻟك ﺗﺣﻘ ﻖ اﻟﺷ رط اﻟﺛ ﺎﻧﻲ وأﺧﯾ ر ﺗﺣﻘ ﻖ
اﻟﺷرط اﻟﺛﺎﻟ ث ﻋﻧ دﻣﺎ ﺗﺑﯾﻧ ت اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ أن إرادة اﻹدارة ﻛﺎﻧ ت ﺳ ﺗﺗﺟﮫ إﻟ ﻰ ﺗﻌﯾﯾ ﯾن ذﻟ ك اﻟﺷ ﺧص ﻓ ﻲ
اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺷﺎﻏرة ﻟو ﻋﻠﻣت ﺑﺑطﻼن ﻗراراھﺎ اﻷﺻل ،ﻛﻣﺎ أن إرادة ذﻟ ك اﻟﺷ ﺧص ﻛﺎﻧ ت ﺳ ﺗﻘﺑل ﺑﮭ ذه
اﻟوظﯾﻔﺔ ﻟو ﻋﻠم ﺑﺑطﻼن ﻗرار ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷوﻟﻰ.2
ﺗﺣول ﻋن ﻏﯾره ﻣن اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﻣﯾﯾز اﻟ ّ
ﺑﻌ د أن ﺗ م ﺗوﺿ ﯾﺦ ﻣﻔﮭ وم ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾ ب وﺷ روطﺔ ،ﻓ ﺈن ھﻧ ﺎك ﺑﻌ ض
ﺗﺣول اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﯾﺧ ﺗﻠط ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺑﻌض ،ﻟ ذا ﯾﻠ زم ﻓ ﻲ
اﻷﻓﻛﺎراﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺷﺎﺑﮫ أو ﺗﺗﻘﺎرب ﻣﻊ ﻓﻛرة اﻟ ّ
ھ ذا اﻟﻣﻘ ﺎم ﺗوﺿ ﯾﺣﮭﺎ وﺗﻣﯾﯾزھ ﺎ ﻋ ن ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ﺣﺗ ﻰ ﺗﺗﺟﻠ ﻰ ھ ذه اﻟﻔﻛ رة ﺑﺻ ورة أﻛﺛ ر
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري وﺑﯾن اﻷﻓﻛﺎر اﻵﺗﯾﺔ:
وﺿوﺣﺎ ً.وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ّ
 ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرار.
 إﺣﻼل اﻟﺳﺑب اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻘرار ﻣﺣل اﻟﺳﺑب اﻟﺑﺎطل.
 -1اﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ  49ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
 -2د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋ ﯾن ﺷ ﻣس ،1988 ،ص-577
.578

54



اﻹﻧﮭﺎء اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﻘرار.

ﺗﺣول ﻋن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرار اﻹداري
اﻟﻔرع اﻷول :ﺗﻣﯾﯾز اﻟ ّ
ﯾﺻدر أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﻋن اﻟﺟﮭﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻗرارات ﯾﻛﺗﻧﻔﮭﺎ اﻟﻐﻣوض وﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘ در ﻣ ن اﻟوﺿ وح
ﯾﻣﻛن ﻣﻌﮫ ﺗﺑﯾن اﻹرادة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧﺗﮭﺎ ھذه اﻟﺟﮭﺎت ،اﻷﻣ ر اﻟ ذي ﯾﺳ ﺗدﻋﻲ اﻟﺣﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻔﺳ ﯾر
ﻣﺛل ھذه اﻟﻘرارات ﻹﺟﻼء اﻟﻐﻣوض اﻟذي ﯾﺷوﺑﮭﺎ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ،وﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺗواﻓ ﻖ ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ
اﺗﺟﮭت إﻟﯾﮫ إرادة اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺻدرة اﻟﻘرار.1
وﺗﺑﻌﺎ ً ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻺداردة اﻟﺗﻲ أﺻدرت ﻗرارا ً أدارﯾ ﺎ ً ﻏﺎﻣﺿ ﺎ ً أن ﺗﻘ وم ﺑﺈﺻ دار ﻗ رار إداري ﻻﺣ ﻖ
ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣﺎ أﺑﮭم ﻣن اﻟﻘرار اﻷول وﺗﺑﯾن ﻓﯾﮫ ﻣﺎ اﺗﺟﮭت اﻟﯾﮫ إرادﺗﮭﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ،وھو ﻣﺎ إﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾ ﮫ ﻓﻘ ﮫ
اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري.2
وﻋﻠﯾ ﮫ ﻓ ﺈن اﻟﻘ رار اﻟ ذي ﯾﻔﺳ ر إرادة اﻟﻣﺷ رع ﻻ ﯾﻌ د ﻗ رار أدارﯾ ﺎ ً ﺗﻔﺳ ﯾرﯾﺎ ً ﺑ ﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟ ذي
ﻧﺗﻧﺎوﻟﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم ،وإﻧﻣﺎ ﯾﻌد اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ ً.3
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن دور اﻟﻘرار اﻟﻣﻔﺳر ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠ ﻰ ﺗوﺿ ﯾﺢ ﻣ ﺎ ھ و ﻣ ﺑﮭم أو ﻏ ﺎﻣض
ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻷول دون أن ﯾﺿﯾف أﺣﻛﺎﻣﺎ ً ﺟدﯾدة ،أو أن ﯾﻧﺷﺊ ﻣراﻛز ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻏﯾ ر ﺗﻠ ك اﻟﺗ ﻲ ﻗﺻ دھﺎ
اﻟﻘ رار اﻷول ،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن آﺛ ﺎر اﻟﻘ رار اﻟﻣﻔﺳ ر ﺗﺳ ري ﺑ ﺄﺛر رﺟﻌ ﻲ ﯾﻣﺗ د إﻟ ﻰ اﻟﻘ رار اﻷول وﻟﻛ ن
ﺑرﺟﻌﯾﺔ ظﺎھرﯾﺔ ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ.4

 -1د .ﷴ ﻣﺎھر أﺑو اﻟﻌﻧﯾن ،ﺿواﺑط ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧﮭﺞ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.593
 -2د .ﺳﻠﯾﻣﺎًن اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ رارات اﻹداري ،ﻣطﺑﻌ ﺔ ﻋ ﯾن ﺷ ﻣس،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳ ﺔ ،1991 ،ص ،571د.
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،2004 ،ص.378
رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
 -3ﻟﻠﻣزﯾ د أﻧظ ر د .ﷴ ﻣ ﺎھر أﺑ و اﻟﻌﻧ ﯾن ،ﺿ واﺑط ﻣﺷ روﻋﯾﺔ اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻣ ﻧﮭﺞ اﻟﻘﺿ ﺎﺋﻲ ،ﻣرﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ،
ص ،593ھﺎﻣش.1
 .4اﻧظر د .ﺳﻠﯾﻣﺎًن اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص  ،535د .رﻣ زي
طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،1988 ،ص.580
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وﺑﺧﻼف ذﻟك ﻓﺈن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘ رار اﻟﻣﻔﺳ ر أﺣﻛﺎﻣ ﺎ ً ﺟدﯾ دة ،ﯾﺟﻌ ل ﻣﻧ ﮫ ﻗ رارا ً إدارﯾ ﺎ ً ﺟدﯾ دا ً ﻻ
ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻘرار اﻷول ﯾﺳري ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ ﯾﺳري ﻋﻠﻰ أي ﻗرار إداري ﺟدﯾد ﻣ ن ﺣﯾ ث ﺗطﺑﯾﻘ ﮫ وط رق
اﻟطﻌن ﻓﯾﮫ.1
وﺗﺄﺳﯾﺳ ﺎ ً ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺳ ﺑﻖ ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﻣﻛ ن اﻟﻘ ول ﺑ ﺎن ھﻧ ﺎك إﺧ ﺗﻼف واﺿ ﺢ ﺑ ﯾن ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار
اﻹداري وﺗﻔﺳﯾره وﯾﺗﻣﺛل ھذا اﻻﺧﺗﻼف ﻓﯾﺎ ﯾﻠﻲ:
أوﻻً :ﻣن ﺣﯾث إرادة ﺟﮭﺔ اﻹدارة :ﺳﺑﻖ وأن أﺷ رﻧﺎ إﻟ ﻰ أن ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري ﯾﮭ دف إﻟ ﻰ إﻧﻘ ﺎذ
إرادة اﻹدارة ﻣ ن اﻟ ﺑطﻼن ،ﻓ ﻲ ﺣ ﯾن أن ﺗﻔﺳ ﯾر اﻟﻘ رار اﻹداري ﯾﻛﺷ ف وﯾوﺿ ﺢ وﯾؤﻛ د اﻹرادة
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻺدارة وﻗت إﺻدار اﻟﻘرار.
ﻓﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرار اﻹداري ﯾﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻹرادة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ ﻟﻠﺟﮭ ﺔ ﻣﺻ درة اﻟﻘ رار وﺗﻛ ون ﻣﮭﻣﺗ ﮫ
اﺳﺗظﮭﺎر ﺗﻠك اﻹرادة اﻟﺗﻲ اﻛﺗﻧﻔﮭﺎ اﻟﻐﻣوض واﻟﻛﺷف ﻋﻧﮭﺎ ،وھﻲ إرادة أﺻﯾﻠﺔ وﺟدت وﻗ ت ﺻ دور
اﻟﻘرار اﻷول اﻟﻐﺎﻣض ،ﻓﻲ ﺣ ﯾن ﯾﺗطﻠ ب ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري ﺗ واﻓر إرادة اﻓﺗراﺿ ﯾﺔ ﻏﯾ ر ﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ
ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺷ راﻓﮭﺎ وﺗﻛوﯾﻧﮭ ﺎ ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟﻣﻼﺑﺳ ﺎت واﻟظ روف اﻟﺗ ﻲ راﻓﻘ ت وأﺣﺎط ت ﻋﻣﻠﯾ ﺔ إﺻ دار
اﻟﻘرار اﻷﺻل اﻟﻣﻌﯾب.2
ﻛﻣ ﺎ أن اﻟﺗﻔﺳ ﯾر ﯾﻧﺻ ب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ رار اﻟﺻ ﺣﯾﺢ اﻟ ذي ﻧﺷ ﺄ ﺻ ﺣﯾﺣﺎ ً ،واﺳ ﺗﻣر ﻛ ذﻟك دون أن
ﯾﺿﻔﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﻠﯾﮫ أي ﻣﺷروﻋﯾﺔ أو ﺗﻐﯾﯾر ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن اﻟﺗﻔﺳ ﯾر ﻻ ﯾﻣﻛ ن ﺑ ﺄي ﺣ ﺎل ﻣ ن اﻷﺣ وال
أن ﯾﻛون ﺳﺑﯾﻼً ﯾﻣﻛن ﻣﻌﮫ أن ﯾرﺗب اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل آﺛﺎرا ﻛﻣﺎ ﯾرﺗﺑﮭﺎ اﻟﻘرار اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻷﻧﮫ ﯾﺑﻘﻰ ﺑ ﺎطﻼً
ﺗﺣول اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﻗرارا ً ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﻣرﺗﺑﺎ ً ﻵﺛﺎره.3
ﺑﺧﻼف اﻟ ّ
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً :ﻣن ﺣﯾث اﻵﺛﺎر :ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﮫ أن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘ رار اﻹداري ﻻ ﯾرﺗ ب أي آﺛ ﺎر ﺟدﯾ دة ﻏﯾ ر ﺗﻠ ك
اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺑﮭﺎ اﻟﻘرار اﻷول دون أي ﺗﻐﯾﯾ ر أو ﺗﻌ دﯾل ،ﺑﯾﻧﻣ ﺎ ﻋﻧ د ﺗطﺑﯾ ﻖ اﻟﺗﺣ ّول ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ رار اﻹداري
 -1د .ﺳﻠﯾﻣﺎًن اﻟطﻣﺎوي ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .535
2
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،149د .رﻣزي ط ﮫ اﻟﺷ ﺎﻋر ،ﺗ درج اﻟ ﺑطﻼن
 د .ﷴ ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣود اﻟدﯾﻠﻣﻲّ ،ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،1988 ،ص .581
 -3د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،1988 ،ص.581
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ﺗﺣول اﻟﯾﮫ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن آﺛﺎر اﻟﻘرار اﻷﺻل اﻟﻣﻌﯾ ب ﻣ ن ﺣﯾ ث اﻟﻧ وع
ﻓﺈن آﺛﺎر اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﺗم اﻟ ّ
واﻟﻣﺿﻣون.1
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً :ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﮭﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص :ﯾرى اﻟﺑﻌض أن اﻟﺗﻔﺳﯾر ﯾﺧﺗﻠف ﻋ ن اﻟﺗﺣ ّول ﻣ ن ﻧﺎﺣﯾ ﺔ
اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺟراء ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ،ﻓﺎﻟﺗﻔﺳ ﯾر ﯾﻣﻛ ن أن ﯾﺻ در ﺑﻘ رار ﻣ ن اﻟﺟﮭ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻣﺻ درة
ﻟﻠﻘرار اﻷول ﺗﻔﺳر ﻓﯾ ﮫ ﻗرارھ ﺎ ،أو أن ﯾﺻ در ﻋ ن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻹداري ﻋﻧ دﻣﺎ ﯾﺻ ﯾر إﻟﯾ ﮫ اﻷﻣ ر ،أﻣ ﺎ
اﻟﺗﺣ ّول ﻓﺈﻧ ﮫ ﻻ ﯾﻣﻛ ن أن ﺗﻘ وم ﺑ ﮫ ﺟﮭ ﺔ اﻹدارة اﻟﺗ ﻲ أﺻ درت اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل ،وإﻧﻣ ﺎ ﯾ ﺗم ﻣ ن ﻗﺑ ل
اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت ﺷروطﮫ.2
ﺗﺣول ،واﻟﺗﻔﺳﯾر ﯾﻠﺗﻘﯾﺎن ﻓﻲ أن ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ﯾﻣﻛ ن أن ﯾﻘ وم
وﺑﻌﻛس ذﻟك ﯾرى اﻟﺑﻌض اﻵﺧر أن اﻟ ّ
ﺑ ﮫ اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ﻋﻧ دﻣﺎ ﯾﻌ رض ﻋﻠﯾ ﮫ ﻧ زاع ﺑﮭ ذا اﻟﺧﺻ وص ،ﻛﻣ ﺎ ﯾﻣﻛ ن ﻟﺟﮭ ﺔ اﻹدارة أن ﺗﻘ وم
ﺗﺣول ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺑﺎطﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻ در ﻋﻧﮭ ﺎ ﻣﺗ ﻰ ﺗ واﻓرت ﺷ روطﮫ
ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻗراراﺗﮭﺎ أو إﻋﻣﺎل اﻟ ّ
ﺗﺣول.3
وھو ﻣﺎ ﺳﯾﻘوم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗﻔﺻﯾﻠﮫ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟ ّ
ﺗﺣول وإﺣﻼل اﻟﺳﺑب اﻟﺻﺣﯾﺢ
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟ ّ
ﯾﻘﺻد ﺑﺈﺣﻼل اﻟﺳ ﺑب اﻟﺻ ﺣﯾﺢ ﻗﯾ ﺎم ﺟﮭ ﺔ اﻹدارة اﻟﺗ ﻲ أﺻ درت اﻟﻘ رار ﺑﺗﻘ دﯾم ﺳ ﺑب ﺟدﯾ د
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑدﯾﻼ ﻋن اﻟﺳﺑب اﻟذي اﺳﺗﻧدت اﻟﯾﮫ ﻓﻲ إﺻدار ﻗرارھﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗ رى أن ذﻟ ك اﻟﺳ ﺑب
ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ وﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺑطﻼن اﻟﻘرار.4
وﻟﻌل اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺟواز إﺣﻼل اﻟﺳﺑب اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣﺣ ل اﻟﺳ ﺑب اﻟﺑﺎط ل ﻋﻠ ﻰ ﺣ د ﺗﻌﺑﯾ ر اﻟ دﻛﺗور
أﺣﻣ د ﯾﺳ ري ھ و اﻻﻗﺗﺻ ﺎد اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ،أي ﺗ وﻓﯾر اﻟوﻗ ت واﻹﺟ راءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ،طﺎﻟﻣ ﺎ أن اﻹدارة
ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻌد إﺑطﺎل اﻟﻘرار أن ﺗﺻدر ﻗرارا ً ﺟدﯾدا ً ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﺻﺣﯾﺣﺔ.1

1
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.150
 د .ﷴ ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣود اﻟدﯾﻠﻣﻲّ ، -2د .ﷴ ﻣ ﺎھر أﺑ و اﻟﻌﻧ ﯾن ،ﺿ واﺑط ﻣﺷ روﻋﯾﺔ اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻣ ﻧﮭﺞ اﻟﻘﺿ ﺎﺋﻲ ،ﻣرﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،597د.
رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،1988 ،ص.583
 -3د .ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯾل ،ﻧظرﯾﺔ ﺳﺣب اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.428
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.366
 -4د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
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ﺗﺣول ،وﻓﻛ رة إﺣ ﻼل اﻟﺳ ﺑب اﻟﺻ ﺣﯾﺢ إﻻ أن ﺑﻌ ض اﻟﻔﻘ ﮫ ﻗ د
ورﻏم اﻹﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﺧﻠط ﺑﯾن اﻟﻔﻛرﺗﯾن ﻣﻌﺗﺑرا ً أن ﻗﯾﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑﺈﺣﻼل اﻟﺳﺑب اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣﺣل اﻟﺳﺑب اﻟذي أﻋﻠﻧﺗﮫ
ﺗﺣول ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛرھم ﺑﺎﻟرأي اﻟﻘﺎﺋل :ﺑ ﺄن إﺣ ﻼل اﻟﺳ ﺑب اﻟﺻ ﺣﯾﺢ
اﻹدارة ،ﻣﺎ ھو اﻹ إﻋﻣﺎل ﻟﻠ ّ
ﺗﺣول.2
إﻧﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺳرﯾﺎن اﻟﻘرار اﻟذي ﺗم ﺗﺻﺣﯾﺣﮫ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻓﻛرة اﻟ ّ
وﻗد اﺳﺗﻘر ﻗﺿﺎء ﻛل ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳ ﻲ ،واﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻ ري ﻋﻠ ﻰ ﺟ واز
إﺣﻼل اﻟﺳﺑب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻣﺣل اﻟﺳﺑب اﻟ وھﻣﻲ اﻟ ذي اﺳ ﺗﻧدت إﻟﯾ ﮫ اﻹدارة ﻋﻧ د إﺻ دار ﻗرارھ ﺎ ،وﻋ دم
إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟذي ﺷﺎﺑﮫ ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﺳﺑب إذا ﺗﺑﯾن وﺟود ﺳﺑب ﺻﺣﯾﺢ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﮫ.3
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ إذا ﻛﺎﻧت اﻹدارة ﻗد اﺳﺗﻧدت ﻓﻲ ﻗراراًھﺎ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻣﺗﻌددة ،وﺗﺑﯾن
ﻻﺣﻘﺎ ﻋدم ﺻﺣﺔ ﺑﻌﺿﮭﺎ ،ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﯾﺑطل اﻟﻘرار وﻻ ﯾﻌد ذﻟك إﺣﻼل ﻟﻠﺳﺑب اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣﺣل اﻟﺳﺑب
اﻟﺑﺎطل ،وھو ﻣﺎ أﺧذ ﺑﮫ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري.4
وﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮭﺎء أﻧﮫ ﻟﺗطﺑﯾﻖ إﺣﻼل اﻟﺳﺑب اﻟﺻﺣﯾﺢ ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﻛون اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺻ در
اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟ م ﺗﻛﺗﻣ ل ،وﻟ م ﺗﺻ ﺑﺢ ﻣ ن اﻟﻣﺎﺿ ﻲ ،ﻛﻣ ﺎ ﻟ و ﺻ در ﻗ رار ﺑﻣﻧ ﻊ إﺟﺗﻣ ﺎع
ﺑﺣﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﺛم أﺑطل اﻟﻘرار ﻟﻌدم ﺻﺣﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧد إﻟﯾﮭﺎ ،ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟ ﻺدارة

1
ﺗﺣول اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.264
 د .أﺣﻣد ﯾﺳريّ ، -2د .أﺣﻣ د ﯾﺳ ري ،ﺗﺣ ّول اﻟﺗﺻ رف اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ،ﻣرﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،262د .ﷴ ﻋﺑ د ﷲ ﺣﻣ ود اﻟ دﯾﻠﻣﻲ ،ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.366
اﻹداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،156د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
 -3د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋ ﯾن ﺷ ﻣس ،1988 ،ص،589
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.366
د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
 -4ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ  13اﺑرﯾل  1948اﻟذي ﺟﺎء ﻓﯾﮫ )أﻧﮫ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أﺳﺑﺎب اﻟﻘرار ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺈﺣدى
اﻟﺗﮭم ﻏﯾر ﺳﻠﯾم ﻗﺎﻧوﻧﺎ ،ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘرار ﻣﺎ دام ﻗد ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﺛﺑوت اﻟﺗﮭم اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻣ ن ﺷ ﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺑ رر
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ إﻧﺗﮭﻰ اﻟﯾﮭﺎ() ،ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ أﺣﻛ ﺎم ﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ،س ق ،2ص ،(522ﻛ ذﻟك ﺣﻛ م اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ
اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  24ﻧوﻓﻣﺑر  1990اﻟذي ﻗررت ﻓﯾﮫ) أﻧﮫ ﻗد إﺳﺗﻘر اﻟرأي ﻋﻠﻰ أﻧ ﮫ إذا ذﻛ رت ﺟﮭ ﺔ اﻹدارة ﻋ دة أﺳ ﺑﺎب
ﻹﺻدار ﻗرارھﺎ وﺗﺧﺎﻓت ﺑﻌض ھذه اﻷﺳﺑﺎب ،ﻓﺈن ﺗﺧﻠﻔﮭﺎ ﻻ ﯾؤﺛر ﻣﺎ دام أن اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣ ن اﻷﺳ ﺑﺎب ﯾﻛﻔ ﻲ ﻟﺣﻣ ل اﻟﻘ رار ﻋﻠ ﻰ
وﺟﮭﮫ اﻟﺻﺣﯾﺢ( )اﻟطﻌن رﻗم  546ﻟﺳﻧﺔ  32ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ ،ﻧﻘﻼً ﻋن د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟ ﺑطﻼن ﻓ ﻲ اﻟﻘ رارات
اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،1988 ،ص.586
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ﺑﻌد ﻣرور ﻋﺎم ﻣﺛﻼً أن ﺗﺑرز أﺳﺑﺎﺑﺎ ً أﺧرى ،وﻟو ﻛﺎﻧت ﺻ ﺣﯾﺣﺔ ،ﻛ ﺄن ﺗﺗ ذرع ﺑﺿ ﯾﻖ اﻟﺳ ﻠم اﻟﻣ ؤدي
إﻟﻰ ﻣﻛﺎن اﻹﺟﺗﻣﺎع ،وﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻛﮭذه .1
وﺧﻼﻓﺎ ً ﻟذﻟك ﯾرى اﻟﺑﻌض أن ھ ذا اﻟ رأي وإن ﺻ ﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﺟﮭ ﺔ اﻹدارة ،ﻓﺈﻧ ﮫ ﻟ ﯾس ﻛ ذﻟك
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻟ ﮫ إﺣ ﻼل اﻟﺳ ﺑب اﻟﺻ ﺣﯾﺢ ﻣﺣ ل اﻟﺳ ﺑب اﻟﺑﺎط ل ﺣﺗ ﻰ ﻟ و ﻛﺎﻧ ت اﻟواﻗﻌ ﺔ
اﻟﺗﻲ ﺻدر اﻟﻘرار ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﻗد اﻛﺗﻣﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ.2
وﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮭﺎء أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻻ ﯾﻣﻠ ك ﺑﺎﻷﺻ ل أن ﯾﺣ ل اﻟﺳ ﺑب اﻟﺻ ﺣﯾﺢ ﻣﺣ ل
اﻟﺳﺑب اﻟﺑﺎطل ﻣﻣﺎ ﻗ د ﯾﻌﻧ ﻲ ﺗدﺧﻠ ﮫ ﻓ ﻲ ﺻ ﻣﯾم ﻋﻣ ل اﻹدارة ،ﻟﻛ ن ﻣﺟﻠ س اﻟدوﻟ ﺔ اﻟﻔرﻧﺳ ﻲ ﻗ رر ﻓ ﻲ
ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﻐﺎء اﻟﻘ رار ﻟ ﺑطﻼن ﺳ ﺑﺑﮫ ،وإﻧﻣ ﺎ إﺣ ﻼل اﻟﺳ ﺑب اﻟﺻ ﺣﯾﺢ ﻣﺣ ل اﻟﺑﺎط ل ﻋﻧ دﻣﺎ
ﯾﻛون ﻟزاﻣﺎ ً ﻋﻠ ﻰ اﻹدارة إﺻ دار اﻟﻘ رار ،ﺑﻣﻌﻧ ﻰ أﻧ ﮫ ﻻ ﻣﻌﻧ ﻰ ﻟﻘﯾﺎﻣ ﮫ ﺑﺎﻟﻐ ﺎء اﻟﻘرارطﺎﻟﻣ ﺎ أن اﻹدارة
ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﺳﺗﺻدر ﻗرارا ً آﺧرا ً ﻣﺳﺗﻧدا ً ﻷﺳﺑﺎب ﺻﺣﯾﺣﺔ.3
أﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻري ﻓﻘد ﺗﺑﺎﯾﻧت أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻓﺗﺎرة ﻧﺟد أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري ﻗد

أﻋﻣﻠت ﻓﻛرة اﻹﺣﻼل ،وﯾﺑدو ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ً ﻓﻲ ﺣﻛم ﻟﮭﺎ ﺑﺗ ﺎرﯾﺦ  26ﻣ ﺎﯾو  1953ﺣﯾ ث ﻗ ررت أﻧ ﮫ "إذا
أﻣﻛن ﺣﻣل اﻟﻘراراﻹداري ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﻛﺷﻔت ﻋﻧﮭﺎ أوراق اﻟ دﻋوى اﻟﺗ ﻲ ﺻ در اﻟﻘ رار ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎﺳ ﮭﺎ
ﻛﻔﻰ ذﻟك ﻟﺻﺣﺗﮫ".4

 -1د .أﺣﻣ د ﯾﺳ ري ،ﺗﺣ ّول اﻟﺗﺻ رف اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ،ﻣرﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،363د .رﻣ زي ط ﮫ اﻟﺷ ﺎﻋر ،ﺗ درج اﻟ ﺑطﻼن ﻓ ﻲ
اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،1988 ،ص.588
 -2ﻟﻠﻣزﯾ د راﺟ ﻊ د .رﻣ زي ط ﮫ اﻟﺷ ﺎﻋر ،ﺗ درج اﻟ ﺑطﻼن ﻓ ﻲ اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ،ﻣطﺑﻌ ﺔ ﻋ ﯾن ﺷ ﻣس،
 ،1988ص.588
 -3د .ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻋﺑد ﷲ ،وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة ،ﻗﺿﺎء اﻷﻟﻐﺎء ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﺎﻟﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
 ،1983ص .282وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  8ﯾوﻧﯾو  ،1932ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻠﺧﺻﮭﺎ أن ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺻدر
ﺑﺗرﻗﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺷوھﻲ اﻟﺣرب ﻣﻣن ﯾﺣﻣﻠون وﺳﺎﻣﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ،ﻓﻘﺎم أﺣد ﻣﺷوھﻲ اﻟﺣرب ﻣن اﻟﻠذﯾن ﻟم ﯾ ﺗم ﺗرﻗﯾﺗ ﮫ ﺑطﻠ ب اﻟﺗرﻗﯾ ﺔ
اﻷﻣر اﻟذي رﻓﺿﺗﮫ اﻹدارة ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻣﺎدﯾﺔ ﻏﯾ ر ﺻ ﺣﯾﺣﺔ ،ﻣﻣ ﺎ ﺣ دى ﺑ ﮫ إﻟ ﻰ اﻟطﻌ ن ﻓ ﻲ ﻗرارھ ﺎ ﺑﺎﻹﻟﻐ ﺎء ،ﻟﻛ ن
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻻﻟﻐﺎء ﻣﺳﺗﻧدا ً إﻟﻰ أن ھذا اﻟﺷﺧص ﻻ ﯾﺣﻣل اﻟوﺳﺎم اﻟﻣ ذﻛور ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون ﻛﺷ رط ﻟﻠﺗرﻗﯾ ﺔ،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد أﺣل ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺳﺑﺑﺎ ً ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﻣﺣل اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺑﺎطﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﺳت اﻹدارة ﻗرارھﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ )،ﻋن د .ﻋﺑد اﻟﻣ ﻧﻌم
ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺟﯾرة ،آﺛﺎر ﺣﻛم اﻹﻟﻐﺎء ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار اﻟﻔﻛ ر اﻟﻌرﺑ ﻲ،
 ،1971ص.305
 -4ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﻛﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،ﺳﻧﺔ 7ق ،ص ،766ﻋن د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات
اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،1988 ،ص.590
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وﻗ د ﺳ ﻠﻛت اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻧﻔ س اﻟﻣﺳ ﻠك اﻟﺳ ﺎﺑﻖ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ض أﺣﻛﺎﻣﮭ ﺎ ،ﻟﻛﻧﮭ ﺎ ﻓ ﻲ
اﻟوﻗت ﻋﯾﻧﮫ ﺳﻠﻛت ﻣﺳﻠﻛﺎ ً ﻣﻐ ﺎﯾرا ً ﻓ ﻲ أﺣﻛ ﺎم أﺧ رى ،ﻓﻔ ﻲ ﺣﻛ م ﻣﻐ ﺎﯾر ﻟﮭ ﺎ ﺑﺗ ﺎرﯾﺦ  19ﻧ وﻓﻣﺑر ﻋ ﺎم

 1966ﻗﺿت ﺑﺄﻧﮫ " ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺳوغ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل أن ﯾﻘ وم اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ﻣﻘ ﺎم اﻹدارة ﻓ ﻲ إﺣ ﻼل
ﺳ ﺑب آﺧ ر ﻣﺣ ل اﻟﺳ ﺑب ﻏﯾ ر اﻟﺻ ﺣﯾﺢ اﻟ ذي ﻗ ﺎم ﻋﻠﯾ ﮫ اﻟﻘ رار ..وﻋﻠ ﻰ ذﻟ ك ﯾﻘﺗﺻ ر دور اﻟﻘﺿ ﺎء
اﻹداري ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي ﺗذرﻋت ﺑﮫ اﻹدارة".1
وﯾﻣﻛ ن ﻟﻧ ﺎ ﻣﻣ ﺎ ﺳ ﺑﻖ ﻋرﺿ ﮫ أن ﻧﺗﺑ ﯾن أن ھﻧﺎﻟ ك أوﺟ ﮫ إﺧ ﺗﻼف ﺑ ﯾن ﻛ ﻼ ﻣ ن اﻟﺗﺣ ّول،
وإﺣﻼل اﻟﺳﺑب اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣﺣل اﻟﺳﺑب اﻟﺑﺎطل ﯾﻣﻛن أن ﻧﺟﻣﻠﮭﺎ ﺑﺎﻵﺗﻲ:
أوﻻً :ﻋﻧد إﻋﻣﺎل ﻓﻛ رة إﺣ ﻼل اﻟﺳ ﺑب اﻟﺻ ﺣﯾﺢ ﯾﺻ ﺑﺢ اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل ذاﺗ ﮫ ﻗ رارا ً ﺻ ﺣﯾﺣﺎ ً
ﻟﻣﺟ رد اﺧ ﺗﻼف وﺟﮭ ﺔ اﻟﻧظ ر اﻟﺗ ﻲ أدت إﻟ ﻰ ﺑطﻼﻧ ﮫ ،ﻓ ﺎﺧﺗﻼف اﻟﺳ ﺑب اﻟﺟدﯾ د ﻋ ن اﻟﺳ ﺑب اﻷول
اﻟﺑﺎطل اﻟذي اﺳﺗﻧد إﻟﯾﮫ اﻟﻘرار ﯾﺟﻌل اﻟﻘرار ﻣﻧﺗﺟﺎ ً ﻷﺛﺎره اﻟﺗﻲ ﻗﺻدھﺎ اﺑﺗ دا ًء ،واﻟﺗ ﻲ ﻛﺎﻧ ت ﺳ ﺗﺗرﺗب
ﺗﺣول اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﮫ ﻟﻠﻘرار اﻟﺑﺎطل أن ﯾﻧﺗﺞ آﺛﺎره ،وإﻧﻣﺎ
ﻋﻠﯾﮫ ﻟوﻻ ﺑطﻼن ﺳﺑﺑﮫ ،وذﻟك ﺑﺧﻼف اﻟ ّ
ﯾﻧﺗﺟﮭﺎ اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻧوﻋﮫ أو ﻣﺿﻣوﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋن اﻟﻘرار اﻷﺻل.2
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً :ﻋﻧد إﻋﻣﺎل ﻓﻛرة اﻹﺣﻼل ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم إدﺧﺎل ﻋﻧﺻر ﺟدﯾد ﻟم ﯾﻛن ﯾﺗﺿﻣﻧﮫ اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل
وھ و اﻟﺳ ﺑب اﻟﺟدﯾ د أو اﻟﺣﻘﯾﻘ ﻲ اﻟ ذي ﻟ م ﺗﻌﻠﻧ ﮫ اﻹدارة وﻗ ت ﺻ دور اﻟﻘ رار ،ﺑﺧ ﻼف اﻟﺗﺣ ّول اﻟ ذي
ﯾﺗطﻠب ﺗواﻓر ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻷﺻل دون إدﺧﺎل أي ﻋﻧﺻر ﺟدﯾد.3
ﺗﺣول اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘ وم ﺑ ﮫ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻹداري ﻣ ن ﺗﻠﻘ ﺎء
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً :ﯾرى اﻟﺑﻌض أﻧﮫ وﺑﺧﻼف اﻟ ّ
ﻧﻔﺳﮫ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﮫ ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺣﻼل اﻟﺳﺑب اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣﺣل اﻟﺳﺑب اﻟﺑﺎطل ،إذ ﻻ ﺑد أن ﺗﺗﻣﺳك

 -1ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﺳﻧﺔ 13ق ،ص.229
 -2د .أﺣﻣ د ﯾﺳ ري ،ﺗﺣ ّول اﻟﺗﺻ رف اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ،ﻣرﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،364د .رﻣ زي ط ﮫ اﻟﺷ ﺎﻋر ،ﺗ درج اﻟ ﺑطﻼن ﻓ ﻲ
اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،1988 ،ص.591
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.368
 -3د .د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
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ﺑﮫ ﺟﮭﺔ اﻹدارة ،ﻷﻧﮫ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺣل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﻔﺳﮫ ﺑدﯾﻼ ﻋن ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻧظرا ً ﻟﻣ ﺎ ﺗﺗﻣﺗ ﻊ
ﺑﮫ اﻹدارة ﻣن ﺳﻠطﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﺣﯾﺎل اﻻﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد اﻟﯾﮭﺎ ﻗراراﺗﮭﺎ اﻹدارﯾﺔ.1
وﯾﺑدو أن ﻓﻲ ھذا اﻟرأي اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺻ واب ﻟﻸﺳ ﺑﺎب اﻟﺗ ﻲ ﺗ م ذﻛرھ ﺎ ،ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ وﺟ ود
ﺑﻌ ض اﻷﺣﻛ ﺎم اﻟﻘﺿ ﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ أﺷ رﻧﺎ إﻟﯾﮭ ﺎ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ً ،وھ ﻲ ﺗؤﯾ د ھ ذا اﻟ رأي ،وﺗﻌﺗﺑ ر أن دور اﻟﻘﺎﺿ ﻲ
ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي ﺗذرﻋت ﺑﮫ اﻹدارة ،ﻻ أن ﯾﻘوم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣﻘﺎم اﻹدارة
ﻓﻲ إﺣﻼل ﺳﺑب آﺧر ﻣﺣل اﻟﺳﺑب ﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟذي ﻗﺎم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘرار.
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث :ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺗﺣول ﻋن اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﻘرار اﻹداري
ﯾﻔﺿ ل اﻟ ﺑﻌض أن ﯾطﻠ ﻖ ﻋﻠﯾ ﮫ إﺻ طﻼح اﻹﻧﮭ ﺎء اﻟﺟزﺋ ﻲ ﻟﻠﻘ رار اﻹداري؛ ﻟﻛ ﻲ ﯾوﺿ ﺢ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺟوء ﻛل ﻣن اﻹدارة واﻟﻘﺿﺎء إﻟﯾﮫ ،ﻛﻣﺎ أن ھذه اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﺣب ﻋن طرﯾﻖ اﻹدارة أو ﻟﻼﻟﻐﺎء ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء.2
وﯾﻘﺻ د ﺑﺎﻹﻧﮭ ﺎء اﻟﺟزﺋ ﻲ ﻟﻠﻘ رار إﺑط ﺎل اﻟﺟ زء اﻟﻣﻌﯾ ب ﻣ ن اﻟﻘ رار اﻹداري واﻹﺑﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ
اﻷﺟزاء اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺷوﺑﮭﺎ أي ﻋﯾب ،دون أن ﯾﻣ س ذﻟ ك ﻛﯾ ﺎن اﻟﻘ رار اﻹداري ،وﯾﺗﺣﻘ ﻖ ذﻟ ك
ﻋﻧ دﻣﺎ ﺗﺻ در اﻹدارة ﻗ رارا ً ﯾﻛ ون ﻓﻘ ط ﻣﻌﯾﺑ ﺎ ً ﻓ ﻲ ﺟ زء ﻣﻧ ﮫ ،وﻟ ﯾس ﺑﺄﻛﻣﻠ ﮫ ،ﻓ ﺈذا ﻣ ﺎ اﺳ ﺗﺑﻌدﻧﺎ ھ ذا
اﻟﺟزء اﻟﺑﺎطل ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻘرار ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻵﺛﺎره ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑﺄﺟزاﺋﮫ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ.3
وﯾﺷ ﺗرط ﻟ ذﻟك أن ﯾﻛ ون اﻟﻘ رار ﻗ ﺎﺑﻼً ﻟﻠﺗﺟزﺋ ﺔ ،وإﻻ ﻓﺈﻧ ﮫ ﻻ ﯾﻣﻛ ن إﻋﻣ ﺎل ﻓﻛ رة اﻹﻧﮭ ﺎء
اﻟﺟزﺋﻲ؛ ﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ذﻟك وإﻧﻣﺎ ﯾﺻﺎر إﻟﻰ أﻧﮭﺎء اﻟﻘرار ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﺷﺎﻣﻼ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ وآﺛﺎره.

 -1د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋ ﯾن ﺷ ﻣس ،1988 ،ص-593
.594
 -2د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋ ﯾن ﺷ ﻣس ،1988 ،ص،596
ھﺎﻣش .1
 -3د .ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯾل ،ﻧظرﯾﺔ ﺳﺣب اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،399د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗ درج اﻟ ﺑطﻼن
ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس.594 ،1988 ،
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وﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل ذﻟ ك أن ﻧﺧﻠ ص إﻟ ﻰ أن اﻹﻧﮭ ﺎء اﻟﺟزﺋ ﻲ ﻟ ﮫ ﻋﻧﺎﺻ ر ﻻ ﺑ د ﻣ ن ﺗواﻓرھ ﺎ،
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن ﯾﻛون اﻟﻘرار ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺟزء ﻣﻧﮫ ،وأن ﯾﻛون ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ وﻻ ﯾؤﺛرﻋﻠﻰ ھدف
اﻟﻘرار.1
وﻟﻌل أوﺿﺢ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﮭ ﺎء اﻟﺟزﺋ ﻲ ﺗﻠ ك اﻟﻘ رارات اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺿ ﻣن رﺟﻌﯾ ﺔ ﻏﯾ ر ﺟ ﺎﺋزة ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ ً،
ﺣﯾث ﺟرى اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎء اﻷﺛر اﻟرﺟﻌﻲ ﻟﻠﻘرار ،واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ أﺟزاء اﻟﻘرار اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ.2
وﻗد درج ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻛرة اﻹﻧﮭﺎء اﻟﺟزﺋﻲ ،وﻧﺷ ﯾر ھﻧ ﺎ ﻋﻠ ﻰ
ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إﻟﻰ ﺣﻛ م اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ دﻋوى رﻗ م  65ﺑﺗ ﺎرﯾﺦ  1957/4/13ﺣﯾ ث

ﻗررت ﻓﯾﮫ " أن ﺣﻛم اﻹﻟﻐﺎء ھو إﻋدام ﻟﻠﻘرار اﻟﻣﻠﻐﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﺻوص اﻟذي ﺣدده اﻟﺣﻛم ﺑﺣﺳب ﻣﺎ إذا
ﻛﺎن اﻹﻟﻐﺎء ﺷﺎﻣﻼً أم ﺟزﺋﯾﺎ ً".3
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻋﺗراف اﻟﻔﻘﮫ ﺑﻔﻛرة اﻹﻧﮭﺎء اﻟﺟزﺋ ﻲ ،وﺗطﺑﯾ ﻖ اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ﻟﮭ ﺎ إﻻ أن
اﻟ ﺑﻌض ﯾ رى ﻋ دم إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ ؛ ﻷن اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭ ﺎ ﻏﯾ ر ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻼﻧﻘﺳ ﺎم ،وأن
ﺑطﻼن ﻋﻧﺻر واﺣد ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘرار ﯾﺑطﻠﮫ ﻛﻠﯾﺎ ً.4
ﯾﺧﻠص اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻣ ﺎ ﺳ ﺑﻖ إﻟ ﻰ أن اﻹﻧﮭ ﺎء اﻟﺟزﺋ ﻲ ﻟﻠﻘ رار ﯾﺧﺗﻠ ف ﻋ ن اﻟﺗﺣ ّول ﻣ ن اﻷوﺟ ﮫ
اﻵﺗﯾﺔ :
أوﻻً :ﻓ ﻲ اﻟﺗﺣ ّول ﯾﺑط ل اﻟﻘ رار اﻹداري ﺑرﻣﺗ ﮫ أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻹﻧﮭ ﺎء اﻟﺟزﺋ ﻲ ﻓﯾﺑط ل ﺟ زء ﻣ ن
اﻟﻘرار ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺻﺢ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺟزاء.
ﺗﺣول ﯾﺻﺑﺢ ﻟدﯾﻧﺎ ﺗﺻرف ﺟدﯾد ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﺻرف اﻟﺑﺎطل ﺳ واء ﻓ ﻲ اﻟﻧ وع،
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً :ﻓﻲ اﻟ ّ
أو اﻟﻣﺿ ﻣون ،ﺑﯾﻧﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻹﻧﮭ ﺎء اﻟﺟزﺋ ﻲ ﯾﺑﻘ ﻰ اﻟﻘ رار ﺳ ﻠﯾﻣﺎ ً ﻣﺣﺗﻔظ ﺎ ً ﺑطﺑﯾﻌﺗ ﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﺑﻌ د إﻟﻐ ﺎء
اﻟﺟزء اﻟﻣﻌﯾب ﻓﯾﮫ .
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 389وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
 -1ﻟﻠﻣزﯾد راﺟﻊ د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
 -2د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،1988 ،ص.597
 -3ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﺳﻧﺔ  2ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ،ص .908
 -4د .ﻣﺻطﻔﻰ اﺑو زﯾد ﻓﮭﻣﻲ ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،1979 ،ص .399
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ﺛﺎﻟﺛﺎ ً :ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﮭﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص ،ﻓﺑﯾﻣﺎ ﯾﺣﻖ ﻟﺟﮭﺔ اﻹدارة واﻟﻘﺿﺎء أﻧﮭ ﺎء اﻟﻘ رار
ﺟزﺋﯾﺎ ،ﯾرى اﻟﺑﻌض أﻧ ﮫ ﻻ ﯾﻣﻛ ن ﻟ ﻺدارة إﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ،وإﻧﻣ ﺎ ﯾﻘﺗﺻ ر اﻟﺣ ﻖ ﻓ ﻲ ذﻟ ك ﻋﻠ ﻰ ﺟﮭ ﺔ
اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري.
ﺗﺣول ﯾﻌول ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل؛ ﻻﺳﺗﺧراج ﻗرار ﺻﺣﯾﺢ ﯾرﺗ ب آﺛ ﺎرا ً ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺔ،
راﺑﻌﺎ ً :ﻓﻲ اﻟ ّ
ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﮫ ﯾﻌول ﻋﻠﻰ اﻟﺟزء اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﮭ ﺎء اﻟﺟزﺋ ﻲ ﻷن اﻟﺟ زء اﻟﻣﻌﯾ ب ﻣ ن اﻟﻘ رار ﻻ
ﯾرﺗب أي آﺛﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ.
ﺗﺣول ﯾﺧﺗﻠف إﺧﺗﻼﻓﺎ ً ﺑﯾﻧﺎ ً ﻋن ﻏﯾ ره ﻣ ن اﻷﻧظﻣ ﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻷﺧ رى اﻟﺗ ﻲ
وﺧﺗﺎﻣﺎ ً ﻧرى أن اﻟ ّ
ﯾﻣﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﮭﺎ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻌﯾ ب اﻟ ذي ﻗ د ﯾﻌﺗ ري اﻟﻘ رار اﻹداري ﻋﻠ ﻰ اﻟوﺟ ﮫ اﻟ ذي ﺗ م ﺗوﺿ ﯾﺣﮫ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ً.
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ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﻓﻛرة ّ
ﺗﺣول
وأﺣﻛﺎم ھذا اﻟ ّ

ﺳوف ﯾﺗﻧﺎول ھذا اﻟﻔﺻل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣوﻗ ف اﻟﻔﻘ ﮫ ﻣ ن ﻓﻛ رة ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾ ب
ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟﺞ اﻟﺗ ﻲ أوردھ ﺎ ﻛ ﻼً ﻣ ن ﻣؤﯾ دي وﻣﻌﺎرﺿ ﻲ اﻟﺗﺣ ّول ﺳ واء ﻓ ﻲ اﻟ دول
اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ أو اﻟ دول اﻟﻐرﺑﯾ ﺔ ،وﻛ ذﻟك اﻟﺣ ﺎل ﻣوﻗ ف اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ﻣ ن ھ ذه اﻟﻔﻛ رة ﻣ ن ﺧ ﻼل
اﺳﺗﻌراض ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺑﯾ ﺎن اﻷﺳ ﺎس اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻔﻛ رة
ﺗﺣول.
اﻟ ّ
ﺗﺣول :ﻛ ﺈﺟراءات اﻟﺗﺣ ّول وﯾﺷ ﻣل ذﻟ ك اﻟﺟﮭ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ
ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟ ّ
ﺗﺣول واﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻘرار اﻟﺗﺣ ّول وﻣﯾﻌ ﺎد اﻟﺗﺣ ّول ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺑﺣ ث ﻓ ﻲ آﺛ ﺎر اﻟﺗﺣ ّول،
ﺑﺎﻟ ّ
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺣﺛﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن:
اﻟﻣﺑﺣ ث اﻟﻣﺑﺣ ث اﻷول :ﻣوﻗ ف اﻟﻔﻘ ﮫ واﻟﻘﺿ ﺎء ﻣ ن ﻓﻛ رة ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾ ب
واﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﮭﺎ.
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹدراي.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :أﺣﻛﺎم ّ
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ﺗﺣول واﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﮭﺎ
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء اﻹدارﯾﯾن ﻣن ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﻋرﻓ ت ﻓ ﻲ اﻟﺷ راﺋﻊ
ﺗﺣول اﻟﺗﺻرف اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ﻗ د ُ
ﻟﻘد ﺧﻠص اﻟﺑﺎﺣث ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑﻖ إﻟﻰ أن ﻓﻛرة ّ
اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣﻧذ ﻋﮭد اﻟروﻣﺎن ،وﻋرﻓﺗﮭﺎ اﻟﺷ رﯾﻌﺔ اﻻﺳ ﻼﻣﯾﺔ وطﺑﻘﮭ ﺎ ﻓﻘﮭ ﺎء اﻟﻣﺳ ﻠﻣﯾن ،وﺻ ﺎﻏﮭﺎ اﻟﻔﻘﮭ ﺎء
اﻷﻟﻣﺎن واﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،وﺗ م ﺗﻘﻧﯾﻧﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧط ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺧ ﺎص ﻓ ﻲ اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن
اﻟدول ،وأﺻﺑﺣت واﻗﻌﺎ ً ﻻ ﯾﻣﻛن إﻏﻔﺎﻟﮫ ،ﻓﻘﺎم اﻟﺑﻌض ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺻ راﺣﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺷ رﯾﻌﺎﺗﮫ ﻓ ﻲ ﺣ ﯾن
وﺟدت ﻟدى اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﮭﺎ رﻏم ﻋدم اﻟﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺻ راﺣﺔ ،ﻣﻣ ﺎ ﺟﻌ ل ھ ذه اﻟﻔﻛ رة ﺟ زءا ً
واﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟدول وﻟﻛن ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧ ﺎص وﺧﺻوﺻ ﺎ ً ﻓ ﻲ
ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘود.
وإذا ﻛﺎن اﻟﺣﺎل ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻓﻘد ﺑرز اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ ﺗطﺑﯾ ﻖ ﻧظ ﺎم
ﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم وﺧﺻوﺻ ﺎ ً ﻓﯾﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻘرارات اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺗﺑ ﺎر أن
اﻟ ّ
اﻟﻘرار اﻹداري ﻣﺎ ھو اﻹ ﺗﺻرف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص،
وإن ﻛﺎﻧت ﻟﮫ ﺳﻣﺎﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻣﯾ زه ﺑﺎﻋﺗﺑ ﺎره ﺗﺻ رف ﻗ ﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺻ در ﺑ ﺎﻹرادة اﻟﻣﻧﻔ ردة ﻟﺟﮭ ﺔ
اﻹدارة ﺑﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘواﻧﯾن واﻻﻧظﻣﺔ ،ﻧﺎھﯾك ﻋن أن اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ھو ﻗﺎﻧون ﻣ ن
ﺗﺣول ﻗﻲ
ﺻﻧﻊ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،وﻻ ﺗوﺟد ﺑﮫ ﻧﺻوص ﺻرﯾﺣﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﮭﺎ ﻹﻋﻣﺎل ﻧظﺎم اﻟ ّ
ﻣﺟﺎل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﻛﺗﻠك اﻟﻧﺻوص اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص.
ﺗﺣول ﻧظرﯾ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﺗﻧطﺑ ﻖ
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺷراح اﻷﻟﻣﺎن ﻗد اﻋﺗﺑروا ﻣن ﻧظرﯾﺔ اﻟ ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻹداري؛ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺷﻣل اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳواء أﻛﺎﻧ ت ﻣ ن ﺟ ﺎﻧﺑﯾن أم ﻣ ن ﺟﺎﻧ ب واﺣ د
ﻓﻘط.1

 -1د.ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳ ﺤﺐ اﻟﻘ ﺮارات اﻹدارﯾ ﺔ ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼ ﺮي واﻟﻔﺮﻧﺴ ﻲ واﻹﯾﻄ ﺎﻟﻲ ،دار
اﻟﻨﮭﻈﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،1964 ،ص.408
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ﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻘود ﻓﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ
وﺣﯾث إن اﻷﻟﻣﺎن ﻛﺎﻧوا ھم اﻟﺳﺑﺎﻗﯾن ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧظﺎم اﻟ ّ
أن ﯾﻛوﻧ وا أﯾﺿ ﺎ ً أول ﻣ ن ﺣ ﺎول ﺗطﺑﯾ ﻖ ھ ذا اﻟﻧظ ﺎم ﻓ ﻲ ﻧط ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻌ ﺎم ،وﺗﺣدﯾ دا ً ﻓ ﻲ ﻧط ﺎق
اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﮭﺗدﯾن ﺑﻣﺎ ﺣواه ﻓﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻣن ﺣﻠول وﻣﻌﺎﻟﺟ ﺎت ﻟﻠﺗﺻ رﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ
اﻟﺑﺎطﻠﺔ .
وﻟﻛن ﻧظرا ً ﻷن اﻟﻘرار اﻹداري ﻛﻣﺎ أُﺷﯾر ﺳﺎﺑﻘﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،ﻓﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﺗواﺟﮫ ﻓﻛرة اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﻧط ﺎق اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ  -ﻛﻔﻛ رة ﻏﯾ ر
ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم  -ﻣن ﯾﻌ ﺎرض اﻷﺧ ذ ﺑﮭ ﺎ ،وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑ ل أن ﯾوﺟ د ﻟﮭ ﺎ أﻧﺻ ﺎر وﻣؤﯾ دون
ﯾﻧﺎدون ﻟﻸﺧذ ﺑﮭﺎ وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ.
وﻋﻠﯾﮫ ﺳوف ﯾﺗم ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟﻣﺑﺣ ث إﻟﻘ ﺎء اﻟﺿ وء ﻋﻠ ﻰ ﻣ وﻗﻔﻲ ﻛ ﻼً ﻣ ن اﻟﻔﻘ ﮫ اﻟﻣؤﯾ د ،واﻟﻔﻘ ﮫ
اﻟﻣﻌ ﺎرض ﻟﻔﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﻧط ﺎق اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣطﻠ ب أول ،ﺛ م ﺗﺑﯾ ﺎن ﻣوﻗ ف اﻟﻘﺿ ﺎء
اﻹداري ﻣن ھذه اﻟﻔﻛرة ،واﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﮭﺎ وذﻟك ﻓﻲ ﻣطﻠب ﺛﺎن.
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب
اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﮫ ﻣن ّ
ﻟﻘ د أُﺷ ﯾر ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ً إﻟ ﻰ أن اﻟﻔﻘﮭ ﺎء اﻷﻟﻣ ﺎن ﻛ ﺎﻧوا ﺳ ﺑﺎﻗﯾن ﻓ ﻲ ﺗﺑﻧ ﻲ ﻓﻛ رة ﺗﺣ ّول اﻟﺗﺻ رﻓﺎت
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺻﯾﺎﻏﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺧ ﺎص ،وﺣ ﺎول ﻓﻘﮭ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻌ ﺎم أن ﯾطﺑﻘ وا ھ ذه اﻟﻔﻛ رة
ﺣﯾﺎل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺑﺎطﻠﺔ ﻣﺳﺗرﺷدﯾن ﺑﺎﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرھﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد.
وﻧظرا ً ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻘرار اﻹداري اﻟ ذي ﯾﺻ در ﻋ ن ﺟﮭ ﺔ اﻹدارة ﻋ ن ﻏﯾ ره ﻣ ن اﻟﺗﺻ رﻓﺎت
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ،ﻓﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﮭﺎء وﺗﺑﺎﯾﻧت ﻣواﻗﻔﮭم ﺑﯾن
ﻣؤﯾد ﻹﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ وﻣﻌ ﺎرض ﻟﻔﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ،وﻛ ل أﺑ دى ﻣ ﺎ ﯾؤﯾ د
رأﯾﮫ.1

 -1د .رﻣﺰي طﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺗﺪرج اﻟﺒﻄﻼن ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.381-380
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ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب
اﻟﻔرع اﻷول :ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻣؤﯾد ﻟﻔﻛرة ّ
ﺗﺣول اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون
رأى ﻋدد ﻣن ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل ﻓﻛرة اﻟ ّ
اﻟﺧﺎص إﻟﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،وأوردوا اﻟﺣﺟﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم رأﯾﮭم:
أوﻻً :أﻧﮫ ﻻ ﺧﻼف ﺑﯾن ﻓﻘﮭ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻌ ﺎم وﻓﻘﮭ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺧ ﺎص ﺣ ول إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ ﺗطﺑﯾ ﻖ
اﻟﻘواﻋ د اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾﻌرﻓﮭ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ ،أو اﻻﺳﺗرﺷ ﺎد ﺑﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ل ﻻﺳ ﺗﻧﺑﺎط ﺑﻌ ض
اﻟﻘواﻋد؛ وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،وﻟﯾس ھﻧﺎك ﻣ ﺎ ﯾﺣ ول دون ذﻟ ك إﻻ إن ﻛﺎﻧ ت طﺑﯾﻌ ﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻧﺻﺎ ً ﺧﺎﺻﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ ،أو أن ﯾﺳﺗﺑﻌدھﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑ ﻧص ﺧ ﺎص،
أو ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻟﺗﻌ ﺎرض ﺑ ﯾن طﺑﯾﻌ ﺔ ﻋﻼﻗ ﺎت اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻌ ﺎم وﻗواﻋ د اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺧ ﺎص ،اﻷﻣ ر اﻟ ذي
ﯾﺳﺗوﺟب ﺗﻧﺣﯾﺔ ھذه اﻟﻘواﻋد ،وﻋدم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم.
وﯾدﻟﻠون ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺄن ﻧﺻوص اﻟﺗﻘﺎدم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺗﺳري ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ب ﻋﻠ ﻰ ﻋﻼﻗ ﺎت
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،ﻛﻣﺎ أن ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺗﺷﻛل اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ.1
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً :أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﺑﻌض ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻟﯾطﺑﻘﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ
ﯾﻌ رض ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣ ن ﻧزاﻋ ﺎت ﻻ ﯾﺳ ﺗﻧد ﻣﺑﺎﺷ رة إﻟ ﻰ ھ ذه اﻟﻧﺻ وص؛ ﻷﻧ ﮫ ﻏﯾ ر ﻣﻠ زم ﺑﺎﺗﺑﺎﻋﮭ ﺎ؛ وإﻧﻣ ﺎ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﺑدءا ً ﻋﺎﻣﺎ ً ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺳﺗﻣد ﻗوﺗﮫ ﻣن ﺗﻘرﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻟﮫ.2
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً :إن ھﻧﺎك وﺳﺎﺋل ﻋدﯾدة اﺑﺗﻛرھﺎ اﻟﻣﺷرع ﻹﻧﻘﺎذ اﻹرادة ﻣ ن اﻟ ﺑطﻼن ﻛﻧظرﯾ ﺔ اﻧﺗﻘ ﺎص
ﺗﺣول إﻻ إﺣ دى ھ ذه اﻟوﺳ ﺎﺋل اﻟﺗ ﻲ ﯾﻣﻛ ن ﻣ ن ﺧﻼﻟﮭ ﺎ ﺗﺟﻧ ب ﻗﺳ وة
اﻟﻌﻘد ،أو اﻹﺟﺎزة وﻏﯾرھﺎ وﻣﺎ اﻟ ّ
اﻟﺑطﻼن وﺗﯾﺳﯾر اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﻷﻓراد وﻣن اﻟﻣﻧطﻖ واﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾطﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ
طﺎﻟﻣﺎ أن ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣﺷرع ﺗﻔﺎدي اﻟﺑطﻼن.

 -1أﻧﻈ ﺮ :د .رأﻓ ﺖ دﺳ ﻮﻗﻲ ،ﻓﻜ ﺮة اﻟﺘﺤ ّﻮل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮارارت اﻹدارﯾ ﺔ ،ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،160د .أﺣﻤ ﺪ ﯾﺴ ﺮي ،ﺗﺤ ّﻮل
اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.241
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.161
 -2أﻧﻈﺮ :د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ،ﻓﻜﺮة
ّ
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راﺑﻌﺎ ً :إن ﺳﻠطﺎن اﻹدارة واﻣﺗﯾﺎزاﺗﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻣ ﺎ ﯾ ﻼزم
ﻗراراﺗﮭ ﺎ ﻣ ن ﻗرﯾﻧ ﺔ اﻟﺻ ﺣﺔ -ﻧظ را ً ﻟﻠﻌدﯾ د ﻣ ن اﻟﺿ ﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗ ﻲ وﺿ ﻌﮭﺎ اﻟﻣﺷ رع اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﻛ م ﻋﻣ ل
اﻹدارة 1-ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣﺎﻻت ﺑطﻼن ھذه اﻟﻘ رارات واﻟﺣ د ﻣ ن آﺛﺎرھ ﺎ اﻟﻘﺎﺳ ﯾﺔ وﺧﺻوﺻ ﺎ ً أن
اﻟﺑطﻼن ﯾﺳري ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ.
ﺗﺣول إﻻ وﺳﯾﻠﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي ھذه اﻟﻐﺎﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ً ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗ ﻲ
وﻣﺎ اﻟ ّ
ﺗﻘرر أن ﺗﺻرف اﻹدارة ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻻ ﯾﻛون ﻋﻧد اﻟﺷك ﻓ ﻲ ﺻ ﺣﺗﮫ ﺑ ﺎطﻼً ،وإﻧﻣ ﺎ ﯾﺟ ب
رﻓﻊ ھذا اﻟﺷك ﻓﻲ وﻗت ﻗﺻﯾر ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ أو ﻋن طرﯾﻖ اﻹدارة ﻧﻔﺳﮭﺎ.2
ﺗﺣول ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﮭﺎ ﺗﺳﺗﺧرج ﻗرارا ً ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﻣن ﻗرار ﺑﺎطل ﻓﺈﻧﮭ ﺎ
ﺧﺎﻣﺳﺎ ً :إن ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ أﯾﺿﺎ ً ﻣﻊ ﻣﺑدأ ھﺎم وھو ﻣﺑدأ إﻋﻣﺎل اﻟﻧص أوﻟﻰ ﻣن إھﻣﺎﻟﮫ ،ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺗﻧﺎﻏم ﻣ ﻊ ﻣﺑ دأ إداري
ﻏﺎﯾﺗﮫ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار اﻷوﺿﺎع اﻹدارﯾﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗودي إﻟﻰ وﺟود ﻗ رار ﺟدﯾ د ﺻ ﺣﯾﺢ
ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻘرار اﻟذي ﺷﺎﺑﮫ اﻟﺑطﻼن.3
ﺗﺣول ﻓﻲ ﻧط ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺧ ﺎص وأﻓ رد
ﺳﺎدﺳﺎ ً :إذا ﻛﺎﻧت ﻏﺎﯾﺔ
ّ
اﻟﻣﺷرع ﻋﻧدﻣﺎ أﺟﺎز ﻧظﺎم اﻟ ّ
ﻟﮫ ﻧﺻوﺻﺎ ً ھﻲ إﻧﻘﺎذ إرادة اﻷﻓراد ﻣن اﻟﺑطﻼن ،ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘﻖ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ أن
ﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺗوﺧﻰ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﮭ دف إﻟ ﻰ
ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ،ﻷن اﻹدارة ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﮭﺎ إﻧﻣﺎ ﺗﺑﻐ ﻲ ﺗﺣﻘﯾ ﻖ ﻣﺻ ﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻣﺷ روﻋﺔ وﻷن ﻗرارھ ﺎ

 -1د .ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻄﻤﺎوي ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،1984 ،ص ،571ﺣﯿﺚ ﯾﺮى
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻄﻤﺎوي ان "ﻛﻞ ﻗﺮار إداري ﺗﻔﺘﺮض ﺳﻼﻣﺘﮫ ﺣﺘﻰ ﯾﺜﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ وﻣﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري ﯾﺤﺎط

ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﺤﺴﻦ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮫ ،ورﻗﺎﺑﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رؤﺳﺎﺋﮭﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،واﻟﺰاﻣﮭﻢ ﺑﺎﺗﺒﺎع أﺷ ﻜﺎل
وإﺟﺮاءات ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻨﺪ إﺻﺪار ﻗﺮاراﺗﮭﻢ ،وﺑﺎﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت" ،وﺗﺄﻛﯿﺪا ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ
اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ اﻟﺼ ﺎدر ﻓ ﻲ  14دﯾﺴ ﻤﺒﺮ  ،1975اﻟﺴ ﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ،ص 360ﺣﯿ ﺚ ﺟ ﺎء ﻓﯿ ﮫ ) :إن اﻟﻘ ﺮار اﻹداري
ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﻜﻮن ﻣﺤﻤﻮﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﻢ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ،ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﯾﺤ ﺎط ﺑ ﮫ ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﺎﻧﺎت ﺗﻌ ﯿﻦ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ،
ﻛﺤﺴﻦ إﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟ ﺬﯾﻦ ﯾﺴ ﺎھﻤﻮن ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاده وﻓ ﻲ إﺻ ﺪاره ،وﺗﺴ ﻠﯿﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺮﯾﺎﺳ ﯿﺔ ﻋﻠ ﯿﮭﻢ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ،ﻷن اﻟﻘ ﺮار
اﻹداري ﻗﺪ ﯾﺠﺘﺎز ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﮭﯿﺪﯾﺔ ﻗﺒﻞ أن ﯾﺼﺒﺢ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ً(.
 -2أﻧﻈ ﺮ :د .رأﻓ ﺖ دﺳ ﻮﻗﻲ ،ﻓﻜ ﺮة اﻟﺘﺤ ّﻮل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮارارت اﻹدارﯾ ﺔ ،ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،162د .أﺣﻤ ﺪ ﯾﺴ ﺮي ،ﺗﺤ ّﻮل
اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.241
 -3د .ﻣﺼ ﻄﻔﻰ أﺑ ﻮ زﯾ ﺪ ﻓﮭﻤ ﻲ ،اﻟﻘﻀ ﺎء اﻹداري وﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ،1979 ،ص .648د .ﷴ ﻣ ﺎھﺮ أﺑ ﻮ
اﻟﻌﻨﯿﻦ ،ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ،2007 ،ص.574

68

اﻟﻣﻌﯾب ﻟﺳﺑب ﻣ ن اﻷﺳ ﺑﺎب ﻗ د ﯾﻧﺗﮭ ﻲ إﻟ ﻰ اﻟﻌ دم ﻟ ذا ﻓﺈﻧ ﮫ ﻣ ن اﻟﻣﻧﺎﺳ ب أن ﯾﺑﻘ ﻰ ﻗ رار اﻹدارة ﻗﺎﺋﻣ ﺎ ً
ﺗﺣوﻟﮫ إﻟﻰ ﻗرار آﺧر ﺻﺣﯾﺢ.1
وذﻟك ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ّ
ﺗﺣول ﻓﻛرة ّ
ﺧﻼﻗﺔ ﺗﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ ﺳﻌﻲ اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت إﻟ ﻰ
وﯾﺑدو ﺟﻠﯾﺎ ً ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﻋرﺿﮫ أن ﻓﻛرة اﻟ ّ
اﻟﺗط ور ﻟﻣواﻛﺑ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﺟدات ﻣ ن اﻷﻣ ور ،وإن ﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ﯾﺗﻣﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ
اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺗﻐﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻌﯾﺔ ﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻟﻠﺗﻘﻠﯾ ل ﻣ ن ﺣ ﺎﻻت اﻟ ﺑطﻼن
اﻟ ذي ﯾﻣﺗ د ﻟﯾط ﺎل آﺛ ﺎر اﻟﻘ رار وﺑ ﺎﺛر رﺟﻌ ﻲ ﻣﻧ ذ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺻ دوره .ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أن اﻟﺗﺣ ول أﻣ ر
ﺗﻘﺗﺿ ﯾﺔ اﻟﺿ رورات اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ ﻣ ن أﺟ ل ﺗﺳ ﯾﯾر وﺗﯾﺳ ﯾر اﻟﺗﻌ ﺎﻣﻼت ﺑ ﯾن أط راف اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ
واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرارھﺎ.
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻣﻌﺎرض ﻟﻔﻛرة ّ
وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﻓﻘد وﻗف ﺑﻌض أھل اﻟﻔﻘ ﮫ ﻣوﻗﻔ ﺎ ﻣﻌﺎرﺿ ﺎ ً ﻟﻔﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻘ رارات
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ وﻗد أوردوا اﻟﺣﺟﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﻣوﻗﻔﮭم:
ﺗﺣول ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ﻻ ﯾﺳ ﺗﻧد إﻟ ﻰ ﻧ ص ﺗﺷ رﯾﻌﻲ إذ
أوﻻً :إن اﻷﺧذ ﺑﻔﻛرة اﻟ ّ
أﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟ د ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻹداري ﻧﺻ ﺎ ً ﺧﺎﺻ ﺎ ً ﯾﺟﯾ ز ﺗطﺑﯾ ﻖ ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ
اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ،وﻗد اﻋﺗﻧﻖ ھذا اﻟرأي ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﮫ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ.2
وﯾ رد اﻟ ﺑﻌض ﻋﻠ ﻰ ھ ذا اﻟ رأي ﺑ ﺄن ﻋ دم وﺟ ود ﻧ ص ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻹداري ﻻ ﯾﻧﻔ ﻲ ﺗﻣﺎﻣ ﺎ ً
إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ إﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ وﻻ ﯾﺣ ول دون ﺗطﺑﯾﻘ ﮫ ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﺧﺻوﺻ ﺎ ً أن
اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻗﺎﻧون داﺋم اﻟﺗطور وﻏﯾر ﻣﻘﻧن.3

 -1د .ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.409
 -2ﷴ ﻣﺎھﺮ أﺑﻮ اﻟﻌﻨﯿﻦ ،ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﻨﮭﺞ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ ،ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،572د .رﻣ ﺰي
طﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺗﺪرج اﻟﺒﻄﻼن ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻹداري ،دار اﻟﻨﮭﻈﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، 1968،ص ،382د .أﺣﻤﺪ ﯾﺴﺮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،
ص.241
 -3ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﯿﻦ أن ﯾﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺣﺪ ﯾﻀﻢ ﻛﺎﻓ ﺔ ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ،وذﻟ ﻚ ﺑﻌ ﺪ ﺗﺄﺻ ﯿﻠﮭﺎ وردھ ﺎ إﻟ ﻰ أﻓﻜ ﺎر رﺋﯿﺴ ﯿﺔ وﻣﺒ ﺎدئ
ﻋﺎﻣﺔ  ،واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر ﻻ ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻘﻨﯿﻦ ﺑﻞ اﻧﮭ ﺎ ﺗﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ ھ ﺬه اﻟﻄﺒﯿﻌ ﺔ) ،د .ﻣﺠ ﺪي
ﻣ ﺪﺣﺖ اﻟﻨﮭ ﺮي ،ﻣﺒ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻹداري ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ اﻻﻣ ﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ،اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ،ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﺠﺰﯾ ﺮة،2011 ،
ص.(34-33
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ﻛﻣﺎ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻘواﻋ د اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾﺗﺿ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻹداري ﻛﺎﻧ ت ﻣ ن اﺑﺗ داع اﻟﻘﺎﺿ ﻲ
اﻹداري اﻟ ذي ﯾﺗﺟ ﺎوز دوره ﻣﺟ رد ﺗطﺑﯾ ﻖ ﻧﺻ وص ﻗﺎﺋﻣ ﺔ إﻟ ﻰ اﺑﺗ داع اﻟﺣﻠ ول اﻟﺗ ﻲ ﯾراھ ﺎ ﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ
وﯾطﺑﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧظرھﺎ وﯾؤﻛد ذﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﻗررھﺎ ﻣﺟﻠﺳﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻓ ﻲ
ﻛ ل ﻣ ن ﻣﺻ ر وﻓرﻧﺳ ﺎ دون اﻻﺳ ﺗﻧﺎد إﻟ ﻰ ﻧﺻ وص ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﺻ رﯾﺣﺔ ،وإﻧﻣ ﺎ اﺟﺗﮭ د ﻓ ﻲ اﺑﺗ داﻋﮭﺎ
واﺳﺗﺧﻼﺻ ﮭﺎ ﻣ ن ﻣﺑ ﺎدئ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ،وذﻟ ك ﺑﺧ ﻼف اﻟﻘﺿ ﺎء اﻟﻌ ﺎدي اﻟ ذي ﯾﻠﺗ زم ﺑﻣ ﺎ ﻟدﯾ ﮫ ﻣ ن
ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ،وﯾطﺑﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻌرض ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت.1
وﻻ ﻏرو ﻓﻲ أن اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن ﻋدم وﺟود ﻧص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻻ ﯾﺑﯾﺢ إﻋﻣﺎل
ﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻗول ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﺻ ﻲ ﻋﻠ ﻰ
اﻟ ّ
اﻟﻣﺷرع.2
اﻟﺗﻘﻧﯾن ،وﻗد ﻧﺷﺄت أﻏﻠب ﻗواﻋده ﺑﺎﺟﺗﮭﺎد ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻻ ﻋن طرﯾﻖ
ّ
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً :أن اﻟﻘرار اﻹداري ﺗﻼزﻣﮫ ﻗرﯾﻧﺔ اﻟﺻﺣﺔ ،ﻧظرا ً ﻟطﺑﯾﻌﺗﮫ وﺧﺻﺎﺋﺻﮫ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻣﯾ زه ﻋ ن
ﻏﯾره ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻓﻲ ﻧط ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺧ ﺎص ،ﻓﮭ و ﯾﺻ در ﻋ ن اﻹدارة ﺑﻣ ﺎ ﻟﮭ ﺎ ﻣ ن ﺳ ﻠطﺔ ﻋﺎﻣ ﮫ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﻛ م ﻋﻣ ل اﻹدارة ،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓﻠ ﯾس ھﻧ ﺎك
وﯾﺣﺎط ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ وﺿﻌﮭﺎ
ّ
ﻣن ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﻣﺎل ﻓﻛرة اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ طﺎﻟﻣ ﺎ أﻧﮭ ﺎ ﺗﺻ در ﻣﺗﻣﺗﻌ ﺔ ﺑﺻ ﻔﺔ
اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ.3
وﯾرد اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ھذا اﻟ رأي ﺑ ﺄن اﻟﻘ رار اﻹداري ﯾﺣظ ﻰ ﺑﻌﻧﺎﯾ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ن ﻗﺑ ل اﻟﻣﺷ رع
ﯾؤﻛدھﺎ ﻣﺎ ﻓرﺿﮫ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ ﺗﺟﻧﯾب ھ ذا اﻟﻘ رار ﻣ ﺎ ﻗ د ﯾﻠﺣﻘ ﮫ ﻣ ن ﻋﯾ وب ،اﻷﻣ ر

 -1د .رﻣﺰي طﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،385د .ﺳ ﻌﺎد اﻟﺸ ﺮﻗﺎوي ،اﻟ ﻮﺟﯿﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻀ ﺎء اﻹداري ،اﻟﺠ ﺰء اﻷول ،ﻣﺒ ﺪأ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ ،ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،1980،ص.23
 -وﯾﺮى اﻟﺪﻛﺘﻮر رأﻓﺖ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﺑﺄن " اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻗﺎض ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻻﺣﯿﺎن ،ﻣﺸﺮع أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻨﺺ،

ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺣﻜﺎﻣﮫ أھﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻗ ﺎم ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻹداري ،ﻓﻐﺎﻟﺒ ﺎ ً ﻣ ﺎ ﯾﺠ ﺪ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻹداري ﻧﻔﺴ ﮫ أﻣ ﺎم ﻧ ﺰاع ﯾﺘﺤ ﺘﻢ ﻋﻠﯿ ﮫ
ﺣﺴﻤﮫ ﺣﯿﺚ ﻻ ﻧﺺ ،وﻻ ﺳﺒﯿﻞ أﻣﺎﻣﮫ اﻹ أن ﯾﻨﻜﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﯾﻀﻊ ﻧﻔﺴﮫ ﺗﺤ ﺖ طﺎﺋﻠ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺎب ،وإﻣ ﺎ أن ﯾﻌﻤ ﻞ ﻗﺮﯾﺤﺘ ﮫ ﻓ ﻲ دور
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.(163
ﺗﻔﺴﯿﺮي او دور ﺧﻼق" ).د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻓﻜﺮة
ّ

 -2د .ﻣﺠﺪي ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻨﮭﺮي ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ،اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ،ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﺠﺰﯾ ﺮة،
 ،2011ص ،34د .ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑ ﻮ زﯾ ﺪ ﻓﮭﻤ ﻲ ،اﻟﻮﺳ ﯿﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻹداري ،اﻟﺠ ﺰء اﻷول ،ﺗﻨﻈ ﯿﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ،اﻟﻄﺒﻌ ﺔ
اﻷوﻟﻰ ،دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،1995 ،ص.17
 -3د .ﷴ ﻣﺎھﺮ أﺑﻮ اﻟﻌﻨﯿﻦ ،ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ ،ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،572د .رأﻓ ﺖ
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.164-163
دﺳﻮﻗﻲ ،ﻓﻜﺮة
ّ

70

اﻟ ذي ﯾظﮭ ر ﺣ رص اﻟﻣﺷ رع ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﻘ رار اﻹداري ،ورﻏﺑﺗ ﮫ ﻓ ﻲ ﺗﺟﻧﯾﺑ ﮫ اﻟوﻗ وع ﻓ ﻲ داﺋ رة
ﺗﺣول اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾ ﺔ إﻟ ﻰ إﻧﻘ ﺎذ
اﻟﺑطﻼن ،وھو ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻣن ﺧﻼل إﻋﻣﺎل ﻓﻛرة اﻟ ّ
إرادة اﻹدارة ﻣن اﻟﺑطﻼن اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف أوﻻً وآﺧرا ً إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.1
وﺑﺈﻣﻌ ﺎن اﻟﻧظ ر ﻓ ﻲ ھ ذه اﻟﺣﺟ ﺔ ﯾﺗﺿ ﺢ أﻧﮭ ﺎ ذات اﻟﺣﺟ ﺔ اﻟﺗ ﻲ أوردھ ﺎ اﻟﻔﻘ ﮫ اﻟﻣؤﯾ د ﻟﻔﻛ رة
اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ،وھ ﻲ ﻓ ﻲ ﺣﻘﯾﻘ ﺔ اﻷﻣ ر ﺗﻌ د ﺣﺟ ﺔ ﻟﺻ ﺎﻟﺢ ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ﻻ
ﺿدھﺎ؛ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺗﻧ ﺎﻏم ﻣ ﻊ رﻏﺑ ﺔ اﻟﻣﺷ رع ﻓ ﻲ اﻟﺣﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ إرادة اﻹدارة وإﻧﻘﺎذھ ﺎ ﻣ ن اﻟ ﺑطﻼن ،وﻣ ﺎ
ﺗﺣول إﻻ إﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﺗﺣﻘﯾﻖ ذﻟك.
ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﺛﺎﻟﺛ ﺎ ً :إن اﻟﺳ ﻣﺎح ﺑﺈﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ھ و ﺑﻣﺛﺎﺑ ﺔ ﺿ وء أﺧﺿ ر
ﻟ ﻺدارة ﻗ د ﯾ دﻋوھﺎ إﻟ ﻰ اﻹھﻣ ﺎل ،وﻋ دم ﺗ وﺧﻲ اﻟدﻗ ﺔ ﻋﻧ د إﺻ دار اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ طﺎﻟﻣ ﺎ أﻧﮭ ﺎ
ﺗﺣول اﻟذي ﯾﻛﺳب ﺗﺻ رﻓﺎﺗﮭﺎ ﺣﻣﺎﯾ ﺔ ﻣ ن
ﻣطﻣﺋﻧﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻗراراﺗﮭﺎ اﻟﺑﺎطﻠﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟ ّ
اﻟﺑطﻼن.2
وﯾﻣﻛن اﻟرد ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺣﺟﺔ ﻣ ن ﻋ دة أوﺟ ﮫ أوﻟﮭ ﺎ أن اﻹدارة ﺗﻣﻠ ك وﺳ ﺎﺋل اﺧ رى ﻟﻠﺗﻌﺎﻣ ل
ﻣﻊ اﻟﻘرارات اﻟﺑﺎطﻠﺔ ﻛﺎﻟﺳﺣب واﻹﻟﻐﺎء وآﺛﺎرھﺎ ﻻ ﺗﻘل ﺧطورة ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷﻓراد ﻣن آﺛﺎر اﻟﺗﺣ ّول
وﻣ ﻊ ذﻟ ك ﻓ ﺎن اﻟﻔﻘ ﮫ اﻹداري ﻻ ﯾﻌ ﺎرض أﯾ ﺎ ً ﻣﻧﮭ ﺎ ،ﺑ ل ﯾطﺎﻟ ب اﻷﺧ ذ ﺑﮭ ﺎ وإن ﻛ ﺎن ھﻧ ﺎك ﻣﺑ رر
ﻟﻼﻋﺗ راض ﻋﻠ ﻰ ﻓﻛ رة ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟ ذي ﯾ ﺗم ﻋ ن طرﯾ ﻖ اﻟﻘﺿ ﺎء ﻓﻣ ن ﺑ ﺎب أوﻟ ﻰ
اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺣب واﻹﻟﻐﺎء اﻟذي ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ ﺟﮭﺔ اﻹدارة.3
وﺛ ﺎﻧﻲ أوﺟ ﮫ اﻟ رد أن اﻟﺗﺣ ّول ﻻ ﯾ ﺗم إﻋﻣﺎﻟ ﮫ إﻻ ﺑﻌ د إﻋ ﻼن ﺑط ﻼن اﻟﻘ رار وﺗﺣ ت رﻗﺎﺑ ﺔ
اﻟﻘﺿﺎء وﻓﻲ دﻋ وى ﻋﻠﻧﯾ ﺔ ﻣﻣ ﺎ ﯾﻌﻧ ﻲ أن اﻟ داﻧﻲ واﻟﻘﺎﺻ ﻲ ﯾﻣﻛ ن أن ﯾﻌﻠ م ﺑﺈھﻣ ﺎل اﻹدارة وﺧطﺄھ ﺎ،
اﻷﻣر اﻟذي ﺳﯾدﻓﻊ اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﺣرص اﻟﺷدﯾد ﻋﻧد اﺻدار ﻗراراﺗﮭﺎ ﺗﺟﻧﺑﺎ ً ﻟﻣﺛل ھذا اﻟﻣوﻗف اﻟ ذي ﻻ
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.164
 -1د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ،ﻓﻜﺮة
ّ
اﻟﺗﺣول
 -2د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،383د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.168
3
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.37-36
 -د .ﷴ ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣود اﻟدﯾﻠﻣﻲّ ،
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ﺗﺣﺳد ﻋﻠﯾﮫ ،ﻧﺎھﯾك ﻋﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﻣن ﻣﺳؤﻟﯾﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻹدارة ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌ ل
اﻹدارة أﻛﺛر ﺗﺄﻧﯾﺎ ً وﺗوﺧﯾﺎ ً ﻟﻠﺣذر ﻟﻠﺧروج ﺑﻘرارات ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﺗﺟﻧﺑﮭﺎ اﻟﺗﺑﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺣرج
اﻣﺎم اﻟرأي اﻟﻌﺎم.1
أﻣﺎ اﻟوﺟﮫ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠرد ﻓﮭو أن اﻟﻣﺷ رع ﻗ د أﺣ ﺎط ﻋﻣ ل اﻹدارة ﺑ ﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣ ن اﻟﺿ ﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗ ﻲ
ﺗﻛﻔل ﺻدور ﻗرارات ﻣﺷروﻋﺔ ﻻ ﯾﻛون ﻣﺻﯾرھﺎ اﻟﺑطﻼن ،وإن اﻹدارة ﻋﺎدة ﻣ ﺎ ﺗﺳ ﻌﻰ إﻟ ﻰ ﺗﺣﻘﯾ ﻖ
ذﻟ ك اﺑﺗ دا ًء ،وﻟﻛ ن إذا وﻗ ﻊ اﻟ ﺑطﻼن ﺑ ﺎﻟرﻏم ﻣ ن ذﻟ ك ،ﻓ ﺈن ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ﺗﻌﺗﺑ ر ﻣﻠﺟ ﺄ ً ﻹﻧﻘ ﺎذ إرادة
اﻟﻣﺷرع.2
اﻹدارة ﺑدﻻً ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻧد اﻟﺑطﻼن وھو اﻷﻣر اﻟذي ﻻ ﯾﺗواﻓﻖ ﻣﻊ رﻏﺑﺔ
ّ
راﺑﻌ ﺎ ً :إن إﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ﻗ د ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺎس ﺑﺎﻟﻣﺻ ﺎﻟﺢ
اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻐﯾر اﻟذﯾن اﻣﺗدت آﺛ ﺎر اﻟﻘ رار إﻟ ﯾﮭم رﻏ م ﻋ دم ﻋﻠﻣﮭ م ﺑ ﺎﻟﻘرار اﻟﺟدﯾ د ،ﻓ ﺎﻟﻘرار اﻹداري
ﯾﺻ درﻋن إرادة ﻣﻧﻔ ردة وﯾرﺗ ب آﺛ ﺎرا ً ﻣﺑﺎﺷ رة ﻓ ﻲ ﻣواﺟﮭ ﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔ ﯾن ﺑ ﮫ وأُﺧ رى ﻏﯾ ر ﻣﺑﺎﺷ رة ﻓ ﻲ
ﺗﺣول ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص اﻟذي ﯾرﺗ ب آﺛ ﺎره ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻷط راف
ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻐﯾر ،وذﻟك ﺑﺧﻼف اﻟ ّ
اﻟﺗﺻرف دون ﻏﯾرھم ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻹرادة اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟﮭوﻻء اﻷطراف.3
ﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ إﻧﻣﺎ ﯾﺣﻘ ﻖ
وﻗد رد اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺣﺟﺔ ﺑﺄن إﻋﻣﺎل اﻟ ّ
ﻣﺻ ﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﺗﺗﻘ دم ﻋﻠ ﻰ ﻣﺻ ﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾ ر اﻟﺗ ﻲ ﯾﻣﻛ ن أن ﺗ ُﻣ س ﺟ راء ھ ذا اﻟﺗﺣ ّول ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻐﯾر ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ اﻟﻣﺷروﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺑطﻼن اﻟﻘرار
ﺗﺣول ،وﻣﺎ دام أن اﻟﻘرار اﻹداري ﯾﺧﺎط ب اﻟﻣﻛﻠ ف ﺑ ﮫ دون ﻏﯾ ره وﻏﺎﯾﺗ ﮫ
اﻹداري وإﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟ ّ

اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،169-168د .ﷴ ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣود اﻟدﯾﻠﻣﻲ،
 -1د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،36د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،
ّ
ص.385
 s 79. ، a.a.o، a.a.o s114; siller (R) s 206; pappenheim (waltter)،Weisengrum (N.Leo) -2ﻧﻘﻼ ﻋن
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.169
د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،165د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷﺎﻋر ،ﺗدرج
 -3أﻧظر :د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
اﻟﺑطﻼن ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص  ،384د .ﷴ ﻣﺎھر أﺑو اﻟﻌﻧﯾن ،ﺿواﺑط ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧﮭﺞ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.573
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إﺣداث أﺛر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣﻛﻠف ﻓﺈﻧﮫ ﻟﯾس ﻟﻠﻐﯾر أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺑطﻼن اﻟﻘرار ﻷن ﺑوﺳ ﻊ اﻹدارة
ﺗﺣول .1
إﺻدار ﻗرار ﺳﻠﯾم ﺟدﯾد ﯾﺣﻘﻖ ﻧﻔس اﻟﻐرض دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟ ّ
ﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ؛ ﻷﻧﮫ ﯾرﺗ ب آﺛ ﺎرا ً ﻓ ﻲ
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘول ﺑﻌدم ﺟواز إﻋﻣﺎل اﻟ ّ
ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻐﯾر ﯾﻘود إﻟ ﻰ اﻟﻘ ول ﺑﻌ دم ﺟ واز اﻛﺗﺳ ﺎب اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل أي ﺣﺻ ﺎﻧﮫ ﺑﻣﺿ ﻲ اﻟ زﻣن ﻷﻧ ﮫ
ﺑذﻟك ﯾﻣ س اﻟﻣﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷ روﻋﺔ ،ﻣﻣ ﺎ ﯾﺟﻌ ل ذرﯾﻌ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺎس ﺑﺎﻟﻣﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷ روﻋﺔ ﺣﺟ ﺔ واھﯾ ﺔ ﻻ
ﺗﺣول ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟﻣﺟ ﺎل .2ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺧ وف ﻣ ن اﻟﻣﺳ ﺎس ﺑﺎﻟﻣﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷ روﻋﺔ
ﺗﺑرر رﻓض اﻟ ّ
ﻟﻠﻐﯾ ر ﻛ ﺄﺛر ﻹﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول إﻧﻣ ﺎ ﯾﺑ دده اﻟﺷ رط اﻟ ذي ﯾﺳ ﺗوﺟب وﺟ ود ﺗواﻓ ﻖ ﺑ ﯾن ﻋﻧﺎﺻ ر ﻛ ل ﻣ ن
اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل واﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد.
ﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘررات اﻹدارﯾﺔ إﻧﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة اﻹرادة اﻻﻓﺗراﺿ ﯾﺔ
ﺧﺎﻣﺳﺎ ً :إن اﻟ ّ
ﺗﺣول ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧ ﺎص اﻟ ذي ﯾراﻋ ﻲ اﻹرادة اﻻﻓﺗراﺿ ﯾﺔ ﻟطرﻓ ﻲ
ﻟﻺدارة وﺣدھﺎ ﺑﺧﻼف اﻟ ّ
اﻟﺗﺻرف ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ أن ﯾﺳوء اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻘرار اﻹداري وأن ﯾﺗﺣﻣل اﻟﺗزاﻣﺎت
ﺟدﯾدة ﻏﯾر اﻟﺗﻲ أُﻋﻠن ﺑﮭ ﺎ ﺧﺻوﺻ ﺎ ً إذا ﻛ ﺎن ﻣﺿ ﻣون اﻟﻘ رار اﻟﺟدﯾ د ﯾﺧﺗﻠ ف ﻋ ن ﻣﺿ ﻣون اﻟﻘ رار
اﻟﺑﺎطل وإن ﻛﺎﻧﺎ ﯾﺣﻘﻘﺎن ﻧﻔس اﻟﻐﺎﯾﺔ.3
وﯾرد ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺄن اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ﻗ د ﺗﺻ در ﺑ ﺎﻹرادة اﻟﻣﻧﻔ ردة ﻟﺟﮭ ﺔ اﻹدارة وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ
ﺗﺣول أن ﯾﺗم ﺗﺣري اﻹرادة اﻻﻓﺗراﺿ ﯾﺔ ﻟﺟﮭ ﺔ اﻹدارة وﺣ دھﺎ أﯾﺿ ﺎ ً،
ﻓﺈﻧﮫ ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻋﻧد إﻋﻣﺎل اﻟ ّ
وﻗد ﺗﺻدر ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻛﻠ ف وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ اﻷﺧﯾ رة وﻋﻧ د إﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﯾ ﺗم
اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻹرادة اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻹرادة اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟﺟﮭﺔ اﻹدارة.4

 -1د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة اﻟﺗﺣ ّول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.166
 -2د .رﻣﺰي طﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺗﺪرج اﻟﺒﻄﻼن ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،385وﯾ ﺮى أﻧ ﮫ )ﻗ ﺪ ﯾﻌﺘ ﺮض اﻟ ﺒﻌﺾ
اﻟﺘﺤﻮل ﺑﺘﺤﺼﯿﻦ اﻟﻘﺮار اﻹداري ﺑﺎﻟﻘﻮل أن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ أن ﯾﻄﻠ ﺐ إﻟﻐ ﺎء اﻟﻘ ﺮار اﻹداري،
ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺒﯿﮫ
ّ
اﻟﺘﺤﻮل أﯾﻀﺎ ﯾﺘﻢ ﺑﻌ ﺪ اﺗﺨ ﺎذ إﺟ ﺮاءات ﻗﻀ ﺎﺋﯿﺔ
ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﻠﺠﺄ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻄﺮﯾﻖ وﺟﺐ أن ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ إھﻤﺎﻟﮫ ﻓﺈن ﺻﺢ ذﻟﻚ ﻓﺈن
ّ
ﻣﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻠﻐﯿﺮ أن ﯾﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﺘﺪﺧﻞ ﯾﻌﺪ ھﺬا أﯾﻀﺎ ً ﺧﻄﺄ ﻣﻨﮫ ﯾﺴﻘﻂ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼ ﺎﻟﺤﮫ
اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺎت ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺒﺎطﻞ(.
3
ﺗﺤﻮل اﻟﻘﺮار اﻹداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.35
 د .ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﻮد اﻟﺪﯾﻠﻤﻲّ ، -4د .ﷴ ﻣﺎھﺮ أﺑﻮ اﻟﻌﻨﯿﻦ ،ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.574
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ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﺑ ﺎﻟرﻏم ﻣ ن اﻻﻋﺗ داد ﺑ ﺎﻹرادة اﻻﻓﺗراﺿ ﯾﺔ ﻟ ﻺدارة وﺣ دھﺎ ﻋﻧ د إﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ
اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ اﻹدارة ﻣﻧﻔردة ،إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻘرار أﯾﺔ أﻋﺑﺎء ﺟدﯾ دة
ﺗﺣول ﺷروطﺎ ﻻ ﺑ د ﻣ ن اﺳ ﺗﯾﻔﺎﺋﮭﺎ ﻣ ن أھﻣﮭ ﺎ ﺗواﻓ ﻖ ﻋﻧﺎﺻ ر اﻟﻘ رار
ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﺗﻲ أﻋﻠن ﺑﮭﺎ ،ﻷن ﻟﻠ ّ
اﻟﺑﺎطل ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﺧﺗﻼف ﻣﺿﻣون اﻟﻘرارﯾن ﺑﺷ ﻛل ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ ﺗرﺗﯾ ب
ﺗﺣول ﯾﺗم ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋن طرﯾﻖ
ﺗﺣول ،وﺧﺻوﺻﺎ أن اﻟ ّ
أﻋﺑﺎء ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﻗد ﯾﺣول دون إﺟراء اﻟ ّ
اﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﺧ ﻼل دﻋ وى ﯾﺣرﻛﮭ ﺎ اﻟﻣﻛﻠ ف ﻧﻔﺳ ﮫ ،وھ و اﻷﻣ ر اﻟ ذي ﯾﺗ ﯾﺢ ﻟ ﮫ اﻟﻌﻠ م ﺑﻛﺎﻓ ﺔ ﻣﺟرﯾ ﺎت
ﺗﺣول اﻟﻘرار دون أن ﯾﻛون اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد ﻣﻔﺎﺟﺋﺎ ً ﻟﮫ.
ّ
ﺑ ل إن اﻟﻘ رار اﻟﺟدﯾ د ﻗ د ﯾﻛ ون أﻛﺛ ر ﻧﻔﻌ ﺎ ً ﻟﻠﻣﻛﻠ ف ﻣ ن اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل ﺧﺎﺻ ﺔ أن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ
ﯾﮭدف أوﻻً وأﺧﯾرا ً إﻟﻰ اﻟﺗوﺻ ل ﻟﻠﻘ رار اﻟﺻ ﺎﺋب وﻓ ﻖ ﻣﻘﺗﺿ ﯾﺎت اﻟﻌداﻟ ﺔ ،ﻧﺎھﯾ ك ﻋ ن أن اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ
ﺗﺣول ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ً ﻟﮭذه اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﮭدف اﻟﻘرار اﻹداري إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﺗﻌد ﻣﺑررا ً ﻛﺎﻓﯾﺎ ً ﻹﺟراء اﻟ ّ
ﺣﺗﻰ وإن ﻟﺣﻖ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻌض اﻟﺟور أﺣﯾﺎﻧﺎ ً.1
وﯾﺑدو ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﻋرﺿﮫ ﻣن ﺣﺟﺞ أوردھﺎ أﺻﺣﺎب اﻟرأي اﻟﻣﻌﺎرض ﻹﻋﻣﺎل ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول
ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ أن ھ ذه اﻟﺣﺟ ﺞ ﻟﯾﺳ ت ﻛﺎﻓﯾ ﺔ ﻟﻠﺟ زم ﺑﻌ دم ﺟ واز اﻟﻠﺟ وء إﻟ ﻰ ﻓﻛ رة
ﺗﺣول ،ﺑل ﯾﺑدو ﺟﻠﯾﺎ ً أن ﺑﻌﺿ ﺎ ً ﻣﻧﮭ ﺎ ﺣﺟ ﺞ واھﯾ ﺔ ﻻ ﯾﻣﻛ ن اﻟﺗﻌوﯾ ل ﻋﻠﯾﮭ ﺎ وﻻ اﻻﻟﺗﻔ ﺎت إﻟﯾﮭ ﺎ ،وأن
اﻟ ّ
ردود اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟدﺣﺿﮭﺎ ،وأن ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣﻧﮭﺎ ﺟﺎءت ﻟﺗؤﻛ د اﻟﺣﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول،
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب ﻗ د
وﻗد ﺑدا واﺿﺣﺎ ً أﯾﺿﺎ ً أن اﻟﮭﺎﺟس اﻟرﺋﯾس ﻟدى اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ھو أن ّ
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺑﻌﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﯾر ﻣﺣﻣودة ﺗﺟﺎه اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﻘرار أو ﺗﺟﺎه ﻏﯾرھم ﻟﻛوﻧﮫ ﯾﺻدر ﺑﺎﻹرادة
اﻟﻣﻧﻔ ردة ﻟﺟﮭ ﺔ اﻹدارة .وﻟﻛ ن ﯾﻣﻛ ن اﻟﻘ ول :إن ھ ذا اﻟﮭ ﺎﺟس ﻟ ﯾس ﻟ ﮫ ﻣ ﺎ ﯾﺑ رره ﻧظ را ً ﻟﻣ ﺎ ﯾﺗطﻠﺑ ﮫ
ﺗﺣول ﻣن ﺷروط ﻻ ﺑد ﻣن ﺗواﻓرھﺎ ،ﻧﺎھﯾك ﻋن أن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗ وﻟﻰ إﺟ راء اﻟﺗﺣ ّول ﻏﺎﻟﺑ ﺎ ً
إﻋﻣﺎل اﻟ ّ

 -1أﻧﻈ ﺮ د .رﻣ ﺰي ط ﮫ اﻟﺸ ﺎﻋﺮ ،ﺗ ﺪرج اﻟ ﺒﻄﻼن ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮارات اﻹدارﯾ ﺔ ،ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،385د .ﷴ ﻋﺒ ﺪ ﷲ ﺣﻤ ﻮد
ﺗﺤﻮل اﻟﻘﺮار اﻹداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.36
اﻟﺪﯾﻠﻤﻲّ ،
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ھﻲ ﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎء ووﻓﻖ إﺟراءات ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻋﻠﻧﯾ ﺔ واﺿ ﺣﺔ ،اﻷﻣ ر اﻟ ذي ﯾﺟﻌ ل اﻟﺗﺣ ّول ﻣﻧﺿ ﺑطﺎ ً ﻣ ﻊ
ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌداﻟﺔ.
ﺗﺣول ﻓﻛرة ﺧﻼﻗ ﺔ ،ﺗﻌ د ﺗط ورا ً
وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول :أن ﻓﻛرة اﻟ ّ
ھﺎﻣﺎ ً ﯾﮭدف إﻟ ﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾ ل ﻣ ن ﺣ ﺎﻻت اﻟ ﺑطﻼن واﻟﺣ د ﻣ ن آﺛ ﺎره اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ري ﺑ ﺄﺛر رﺟﻌ ﻲ اﻟ ﻰ ﺗ ﺎرﯾﺦ
ﺻ دور اﻟﻘ رار ،وﻗ د ﺛﺑﺗ ت ﻧﺟﺎﻋ ﺔ ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ول ﻓ ﻲ ﻧط ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺧ ﺎص ،وﺿ ّﻣﻧﺗﮭﺎ اﻟﻛﺛﯾ ر ﻣ ن
اﻟدول ﻧﺻوﺻﮭﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ.
ي أن ﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻗﺎﻧون داﺋ م
ﻟذا ﻓﺈﻧﮫ ﺣر ﱞ
اﻟﺗطور ،أﺑدع ﻗﺿﺎؤه ﻓﻲ وﺿ ﻊ ﻗواﻋ ده ﻣﺳ ﺗﻧﯾرا ً ﺑ ﺑﻌض اﻷﻓﻛ ﺎر ﺗ ﺎرة ،وﻣﺳ ﺗﻌﯾرا ً وﻣﺑﺗ دﻋﺎ ً ﻟ ﺑﻌض
ﺗﺣول اﻟﻘ ﺎﻧون اﻹداري ﻋﻠ ﻰ ﺣ د ﺗﻌﺑﯾ ر اﻟ دﻛﺗور ﺳ ﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣ ﺎوي إﻟ ﻰ "
اﻟﺣﻠول ﺗﺎرة أﺧرى ،ﺣﺗﻰ ّ

ﻣﻧﺎﺿل ﻻ ﯾﻛل ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻌ ﺎم
".1
ﺗﺣول واﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﺣول
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣن اﻟ ّ
ﻧظرا ً ﻟﻠدور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ اﺑﺗداع اﻷﺣﻛﺎم واﺳﺗﺧﻼﺻﮭﺎ ﻣن ﻗواﻋ د
ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ،ﻓﻘ د ﺗﻧ ﺎول اﻟﺑﺎﺣ ث ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟﻣطﻠ ب ﻣوﻗ ف اﻟﻘﺿ ﺎء ﻣ ن ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل
ﺗﺣول ﻓﻲ ﻓرع ﺛﺎن.
اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرع أول ،ﺛم ﺗﻧﺎول اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟ ّ
ﺗﺣول
اﻟﻔرع اﻷول :ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻣن اﻟ ّ
ﻟﻘد ﺳ ﺑﻘت اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ دور اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻹداري ،وﻣﺳ ﺎھﻣﺗﮫ ﻓ ﻲ اﺑﺗ داع وﺧﻠ ﻖ ﻣﻌظ م ﻗواﻋ د
اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ،واﻧطﻼﻗﺎ ً ﻣ ن ھ ذا اﻟ دور اﻟﺧ ﻼق ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ اﻹداري ﻓﻘ د أﺟ ﺎز اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ﻓ ﻲ
ﺑﻌ ض اﻟ دول اﻷﺧ ذ ﺑﻔﻛ رة ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﺑﺎطﻠ ﺔ إﻟ ﻰ أﺧ رى ﺻ ﺣﯾﺣﺔ وﻟﻛ ن ﺑ درﺟﺎت
ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺳﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺎﻟﯾﺎ ً:
 -1د .ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻄﻤﺎوي ،اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،ﻗﻀﺎء اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ وطﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ،دار اﻟﻔﻜ ﺮ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ،
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ﺗﺣول
أوﻻً :ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﻟﻘد أﺧ ذ اﻟﻘﺿ ﺎء ﻓ ﻲ ﻛ ل ﻣ ن أﻟﻣﺎﻧﯾ ﺎ وإﯾطﺎﻟﯾ ﺎ واﻟﯾوﻧ ﺎن ﺑﻔﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻘ رارات
اﻹدارﯾﺔ ،وأﺟﺎزوا ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾ ب إﻟ ﻰ ﻗ رار آﺧ ر ﺻ ﺣﯾﺢ إذا ﺗواﻓﻘ ت ﻋﻧﺎﺻ ر ﻛ ﻼ
اﻟﻘرارﯾن ﻣﻊ اﻓﺗراض وﺟود إرادة ﺗﻧﺻرف إﻟﻰ اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد.1
ﺗﺣول ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟ در اﻟﺗط رق ﻟ ﺑﻌض اﻷﺣﻛ ﺎم
وﺣﯾث أن اﻷﻟﻣﺎن ھم أول ﻣن ﺗﻌﺎطﻰ ﻣﻊ ﻓﻛرة اﻟ ّ
اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻋن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻷﻟﻣ ﺎﻧﻲ .ﻓﻘ د أﺻ درت اﻟﻣﺣﻛ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻟﺑروﺳ ﯾﺎ أﺣﻛﺎﻣ ﺎ ً
ﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،ﯾُذﻛر ﻣﻧﮭﺎ:2
ﺗﺑﯾن ﻣدى إﻋﻣﺎل اﻟﻘﺿﺎء اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟ ّ
اﻟﺣﻛ م اﻷول :ﺗ ﺗﻠﺧص وﻗ ﺎﺋﻊ اﻟ دﻋوى ﻓﯾ ﮫ أن ﻣدرﺳ ﺎ ً ﻗ د رﻓ ﻊ دﻋ وى ﻗ ذف ﻋﻠ ﻰ أﺣ د
اﻟﻘﺳﯾﺳﯾن؛ ﻷن اﻟﻘﺳﯾس ﺣذر زﻣﻼء اﻟﻣدرس ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ؛ ﻷﻧﮫ أﺻ ﺑﺢ أب ﻏﯾ ر ﺷ رﻋﻲ ،اﻷﻣ ر
اﻟذي ﺣدى ﺑرﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ دﻋ وى ﻟﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻘﺳ ﯾس ،ﻓﻣ ﺎ ﻛ ﺎن ﻣ ن اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ إﻻ أن
ﻗررت أن ﺗﺣذﯾر اﻟﻘﺳﯾس ﻟزﻣﻼء اﻟﻣدرس إﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺑﻧﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ اﺳﺎس دﯾﻧﻲ وروﺣ ﻲ ،وأﻧ ﮫ ﻻ ﯾﺟ وز
رﻓ ﻊ اﻟﻣﻧﺎزﻋ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ ﻟﺻ ﺎﻟﺢ ھ ذا اﻟﻘﺳ ﯾس ،وﻟﻛ ن ﻟﻛ ون اﻟﻘﺳ ﯾس ﯾﻌﻣ ل ﻓ ﻲ ذات اﻟوﻗ ت ﻣﻔﺗﺷ ﺎ ً
ﻟﻠﻣدارس ﻓﻘ د ﻋ دت اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ أن ﺗﺣ ذﯾره ھ ذا ﺑﻣﺛﺎﺑ ﺔ أواﻣ ر رﺋﺎﺳ ﯾﺔ ﺻ ﺎدرة ﻋ ن ﻣوظ ف ،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣ ن ﻗ رار ﻟﺻ ﺎﻟﺢ رﺟ ل دﯾ ن ،وھ و ﻗ رار
ﻗﺿت ﺑ ّ
ﺑﺎطل إﻟﻰ ﻗرار ﺑرﻓﻊ ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣوظف وھو ﻗرار ﺻﺣﯾﺢ.
اﻟﺣﻛ م اﻟﺛ ﺎﻧﻲ :ﺗ ﺗﻠﺧص وﻗ ﺎﺋﻊ اﻟ دﻋوى ﻓﯾ ﮫ أن اﻟﺑ وﻟﯾس أﺻ در ﻗ رارا ً ﺑﻌ دم اﻟﻣواﻓﻘ ﺔ ﻷﺣ د
اﻷﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ورﺷﺔ ﻧﺟﺎرة ،ﻣﺳﺑﺑﯾن ذﻟك اﻟرﻓض ﺑﺄن اﺣﺗﻣﺎل اﺣﺗراق اﻟورﺷ ﺔ ﻗ د ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ
ﺗﻌرﯾض ﻣﺧزن اﻟذﺧﯾرة اﻟﻣﺟ ﺎور ﻟﺧط ر اﻹﻧﻔﺟ ﺎر ،وﻗ د ﺗﺑ ﯾن ﻟﻠﻣﺣﻣﻛ ﺔ أن ﻗ رار اﻟﺑ وﻟﯾس ﻗ د ﺻ در
ﺑﺎطﻼً؛ ﻷﻧﮫ اﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺳﺑب ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﻲ ،وﻟ ﯾس ﻟ ﮫ ﻣﺑ رر ،وﻟﻛ ن ﻓ ﻲ اﻟوﻗ ت ذاﺗ ﮫ ﺗﺑ ﯾن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣ ﺔ أن
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،268د .رﻣﺰي طﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺗﺪرج اﻟ ﺒﻄﻼن
 -1د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ،ﻓﻜﺮة
ّ
ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.386
 -2أﻧﻈﺮ :د .رﻣﺰي طﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺗﺪرج اﻟﺒﻄﻼن ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮارات اﻹدارﯾ ﺔ ،ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،387د .رأﻓ ﺖ دﺳ ﻮﻗﻲ ،ﻓﻜ ﺮة
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،269-268 ،ص ،167د .أﺣﻤﺪ ﯾﺴﺮي ،ﺗﺤ ّﻮل اﻟﺘﺼ ﺮف اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﺮﺟ ﻊ
ّ
ﺳﺎﺑﻖ ،ص 256وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ.،
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إﻧﺷﺎء ورﺷﺔ اﻟﻧﺟﺎرة ﯾﻌرض اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺧطر ،وﺣﯾ ث إن ﺑ وﻟﯾس اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺑ وﻟﯾس
ﺣﻣﺎﯾ ﺔ اﻟﻣﺑ ﺎﻧﻲ ﯾﺗﺑﻌ ﺎن ﻧﻔ س اﻹدارة ﻓﻘ د ﻗ ررت اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ ﺑﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل اﻟ ذي اﺳ ﺗﻧد إﻟ ﻰ
ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت أﻣن اﻟﺑﻧﺎء إﻟﻰ ﻗرار ﺻﺣﯾﺢ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﺣﻛ م اﻟﺛﺎﻟ ث :ﺗ ﺗﻠﺧص وﻗ ﺎﺋﻊ اﻟ دﻋوى ﻓ ﻲ أن ﻣدرﺳ ﺎ ً أﻋزﺑ ﺎ ً ﻗ د اﺗﺧ ذ ﺳ ﻛﻧﺎ ً ﻋﺎﺋﻠﯾ ﺎ ً ﺧﺎﺻ ﺎ ً،
وطﺎﻟ ب اﻟﺑﻠدﯾ ﺔ أن ﺗ دﻓﻊ ﻟ ﮫ ﻓ ﺎرق أﺟ رة ﺳ ﻛﻧﮫ ﻛ ﺎﻣﻼً ،وﻟﻛ ن اﻟﺑﻠدﯾ ﺔ رﻓﺿ ت ﻓ ﺗظﻠم اﻟﻣ درس إﻟ ﻰ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺟﺎﺑت طﻠﺑﮫ وﻗررت إﻟزام اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑدﻓﻊ ﻓ ﺎرق اﻷﺟ رة ﻛ ﺎﻣﻼً ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ طﻠ ب
اﻟﻣدرس ،وﻟﻛن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌ د ﻋ رض اﻟﻧ زاع ﻋﻠﯾﮭ ﺎ رأت ﺑ ﺄن ﻗ رار اﻟﺣﻛوﻣ ﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ ﺑ ﺈﻟزام اﻟﺑﻠدﯾ ﺔ
ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﻗرار ﺑﺎطل؛ ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﺟوز إﻟزاﻣﮭﺎ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ ﻋن ﻣدة ﻣﺎﺿﯾﺔ ،وﻟﻛﻧﮭﺎ وﺟدت
أن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺟﯾز اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﻘد ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺣوﯾ ل اﻟﻘ رار إﻟ ﻰ
ﻗرار ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﻟزام اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋن اﻟﻣﺎﺿﻲ.
وﻓ ﻲ ﻗﺿ ﺎء آﺧ ر ﻓ ﻲ وﻻﯾ ﺔ )ھﺳ ن( اﻷﻟﻣﺎﻧﯾ ﺔ ﺗ ﺗﻠﺧص وﻗ ﺎﺋﻊ اﻟ دﻋوى ﻓﯾ ﮫ أن ﺟﮭ ﺔ اﻹدارة
ﻗﺎﻣ ت ﺑ ﺈﻋﻼن ﻣوظ ف ﺑﺈﻧﮭ ﺎء ﺧدﻣﺗ ﺔ اﺳ ﺗﻧﺎدا ً ﻷﺣﻛ ﺎم ﻗ ﺎﻧون اﻟﺗوظﯾ ف ،وﻋﻧ د ﻋ رض اﻟﻧ زاع ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ھﯾوﺳ ﺗن ﻗ ررت ﺑط ﻼن إﻧﮭ ﺎء اﻟﺧدﻣ ﺔ اﻟﺻ ﺎدر اﺳ ﺗﻧﺎدا ً إﻟ ﻰ ﻗ ﺎﻧون اﻟﺗوظﯾ ف،
وﺣوﻟﺗﮫ إﻟﻰ ﻗرار ﺑﺳﺣب اﻟﺗﻌﯾﯾن اﺳﺗﻧﺎدا ً ﻟﻘﺎﻧون ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑوﻟﯾس اﻻﺗﺣﺎدي.1
وﻋﻠ ﻰ اﻟﻧﻘ ﯾض ﻣ ن ذﻟ ك رﻓﺿ ت اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻟﺑروﺳ ﯾﺎ ﻓ ﻲ ﺣﻛ م ﻟﮭ ﺎ إﻋﻣ ﺎل
ﺗﺣول؛ ﻟﻌدم ﺗواﻓر ﺷروطﮫ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺻ دور ﻗ رار إداري ﺑﻣﻧ ﻊ
اﻟ ّ
إﻗﺎﻣﺔ ﻋرض ﺳ ﯾﻧﻣﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ ﻛﻧﯾﺳ ﺔ ﻟ م ﺗﻛ ن ﺗﺳ ﺗﻌﻣل ﻷﻏ راض دﯾﻧﯾ ﺔ ،وﻗ د اﺳ ﺗﻧد اﻟﻘ رار إﻟ ﻰ أﺳ ﺑﺎب
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ،وﺑﻌد أن أُﺻ ِﻠﺣت ﻋﯾوب اﻟﺑﻧﺎء ﺻدر ﻗرار ﺟدﯾد ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ اﺳﺗﻧﺎدا ً ﻷﺳ ﺑﺎب دﯾﻧﯾ ﺔ،

 -11د .رﻣﺰي طﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺗﺪرج اﻟﺒﻄﻼن ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،388د .رأﻓﺖ دﺳ ﻮﻗﻲ ،ﻓﻜ ﺮة اﻟﺘﺤ ّﻮل
ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.270
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ﻟﻛ ن اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ رﻓﺿ ت ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل إﻟ ﻰ آﺧ ر ﺻ ﺣﯾﺢ؛ ﻟﻌ دم وﺟ ود ﺗواﻓ ﻖ ﺑ ﯾن ﻋﻧﺎﺻ ر
اﻟﻘرارﯾن.1
ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً :ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء ﻣن اﻟ ّ
ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ً إﻟﻰ أن ﻣﺻر ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﻧ ﺎق وﺗطﺑﯾ ﻖ ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﻧط ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧون
اﻟﺧ ﺎص ،وﻋﻠ ﻰ ذات اﻟﺻ ﻌﯾد ﻛﺎﻧ ت ﺳ ﺑﺎﻗﺔ أﯾﺿ ﺎ ً ﻓ ﻲ ﻗﺑ ول اﻟﻔﻛ رة وﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻘ رارات
اﻹدارﯾﺔ ،وھو ﻣﺎ ﯾﺑدو ﺟﻠﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ھﻧﺎك.
وﺑﻣطﺎﻟﻌ ﺔ أﺣﻛ ﺎم ﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ُوﺟ د أﻧﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺑ داﯾﺎت ﻛﺎﻧ ت ﻗ د أﻋﻣﻠ ت ﻓﻛ رة
ﺗﺣول ﻓﻲ ﺑﻌض أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ دون أن ﺗﺑﯾن ذﻟك ﺻراﺣﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻋرﺿت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻔﺎدھﺎ أن ﺷﺧﺻﺎ ً
اﻟ ّ
ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺻر ﻟﻠﺣرﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻗد ﺗم إﻋﺎرﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﺻ ﻧﯾﻊ
ﺑﻣﻛﺎﻓ ﺄة ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ،وﻟﻛ ن اﻟﻠ واﺋﺢ ﻟ م ﺗﻛ ن ﺗﺟﯾ ز إﻋ ﺎرة أي ﻣ ن ﻣ وظﻔﻲ اﻟﻘط ﺎع اﻟﺧ ﺎص ﻟﻠﻌﻣ ل ﻓ ﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾ ﺔ ،ﻣﻣ ﺎ ﯾﻌﻧ ﻲ ﺑط ﻼن اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟﺻ ﺎدر ﺑﺎﻋ ﺎرة ھ ذا اﻟﺷ ﺧص ﻟﻠﻌﻣ ل ﻓ ﻲ
اﻟﮭﯾﺋ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﺻ ﻧﯾﻊ ،وﻋﻧ دﻣﺎ ﻋ رض اﻷﻣ ر ﻋﻠ ﻰ ﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ﻗ ررت أن اﻟﺗﻛﯾﯾ ف
اﻟﺳ ﻠﯾم ﻟﮭ ذا اﻟﻘ رار أﻧ ﮫ ﻗ رار ﺗﻌﯾ ﯾن ﺑﻣﻛﺎﻓ ﺄة ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ،وﻟ ﯾس ﻗ رار إﻋ ﺎرة ،وأن ھ ذا اﻟﺷ ﺧص أﺻ ﺑﺢ
ﺑﻣوﺟب ﻗرار اﻟﺗﻌﯾﯾن ھذا ﻛﻣوظف ﻋﻣ وﻣﻲ ﺗﻧطﺑ ﻖ ﻋﻠﯾ ﮫ اﻟﻘ واﻧﯾن واﻟﻠ واﺋﺢ ،وﻋﻠﯾ ﮫ ﻓﺈﻧ ﮫ ﻻ ﯾﺳ ﺗﺣﻖ
ﺑدل إﻋﺎره ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻌﺗد ﺑراﺗﺑﮫ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗﻘﺎﺿﺎه ﻓﻲ ﺷرﻛﺗﮫ اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ ،وﻣ ﺎ ط رأ ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣ ن زﯾ ﺎدة،
وإﻧﻣﺎ ﯾﺗﺣدد راﺗﺑﮫ ﺑﻣﻘدار اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﺗﻲ ﻗدرﺗﮭﺎ اﻹدارة ﻓﻲ ﻗرارھﺎ اﻟذي أﺻدرﺗﮫ.2
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ ھذا ﻗد اﺳﺗﻧدت إﻟﻰ وﺟود ﺧﻠل ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾ ف اﻟﻌﻘ د إﻻ أن
ﻧظرة ﻓﺎﺣﺻﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘرار ﺗﺑﯾن أن اﻟﻘرار اﻷﺻل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻹﻋﺎرة إﻧﻣﺎ ھو ﻗ رار ﺑﺎط ل ،وأﻧ ﮫ واﻓ ﻖ
ﻋﻧﺎﺻ ر ﻗ رار آﺧ ر ﺳ ﻠﯾم ھ و ﻗ رار اﻟﺗﻌﯾ ﯾن ،وإن إرادة اﻹدارة اﻻﻓﺗراﺿ ﯾﺔ ﻗ د اﻧﺻ رﻓت إﻟ ﻰ ھ ذا

اﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.270
 -1د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة
ّ
 -2ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،اﻟدﻋوى رﻗم  ،248ﺳﻧﺔ 20ق ،ﺟﻠﺳﺔ .1969/12/1
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ﺗﺣول ﻛﺎﻓﺔ ،وأن ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ھ و ﻣﺣ ض ﺗﺣ ّول ﻟﻠﻘ رار
اﻟﺗﻌﯾﯾن ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺗواﻓر ﻋﻧﺎﺻر اﻟ ّ
اﻟﺑﺎطل وإن ﻛﺎﻧت ﻟم ﺗﻔﺻﺢ ﻋن ذﻟك.
وﻋﻠ ﻰ اﻟﻧﻘ ﯾض ﻣ ن اﻟﻘ رار اﻷول ﻓﻔ ﻲ ﺣﻛ م ﻟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ دﻋوى رﻗ م 1470ﺑﺗ ﺎرﯾﺦ
ﺗﺣول رﻏم ﻋدم ﺗواﻓر ﺷروطﮫ ،وﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻊ ھ ذه
 ،1969/12/15ﻟﺟﺄت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ إﻋﻣﺎل اﻟ ّ
اﻟدﻋوى ﻓﻲ أن ﻣوظﻔﺎ ﻗد ﺗم ﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ درﺟﺔ وظﯾﻔﯾﺔ أﻗل ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺣﻘﮭﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎً ،ﻓ ﺗظﻠم ھ ذا
اﻟﻣوظف ﻣن ﻗرار اﻟﻧﻘل وﻟﻛن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺟزء اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻧﻘ ل إﻟﯾﮭ ﺎ ،وﻋﻠﯾ ﮫ
أﺻدرت اﻹدارة ﻗرارا ﯾﻘﺿﻲ ﺑوﺿﻌﮫ ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺣﻘﮭﺎ ﻣﻊ اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻗ رار اﻟﻧﻘ ل ،وﺑﻌ د
ﻋرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﻠﺻت إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﺗم ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﺑوﺿﻊ اﻟﻣوظف ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺣوﻻً ﻟﻠﻘرار اﻟﻣﻌﯾب.1
ﯾﺳﺗﺣﻘﮭﺎ وﺗﺻﺣﯾﺢ وﺿﻌﮫ إﻧﻣﺎ ھو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻻﻣر ﺗﺻﺣﯾﺣﺎ ً أو ّ
وﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻘرار أﻧﮫ ﻋﻣد إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻣ ﺎ ﺗ م ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ ﺗﺣ ّول ﻗ رار ﺑﺎط ل إﻟ ﻰ ﻗ رار
آﺧر ﺳﻠﯾم ،رﻏم ﻋدم ﺗواﻓر ﺷروط اﻟﺗﺣ ّول ،ﻓ ﺎﻟﻘرار اﻟﺑﺎط ل ﺗ م ﺗﻌدﯾﻠ ﮫ أﺻ ﻼً ﻣ ن ﻗﺑ ل اﻹدارة ،وﻟ م
ﯾﻘ ض ﺑﺑطﻼﻧ ﮫ أﺻ ﻼً ،ﻛﻣ ﺎ أن اﻟﻘ رار اﻟﺟدﯾ د أُﻧﺷ ﺊ ﺑﻣﻌرﻓ ﺔ اﻹدارة ﻧﻔﺳ ﮭﺎ ،وﻟ م ﯾﻛ ن ﻣوﺟ ودا ﺑ ﯾن
ﻋﻧﺎﺻر أرﻛﺎن اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﻧﺎھﯾك ﻋ ن ﻋ دم ﺗ واﻓر اﻹرادة اﻻﻓﺗراﺿ ﯾﺔ ﻟ دى اﻹدارة ﺣﯾ ث أﻧﮭ ﺎ ﻟ م
ﺗﻧﺻرف ﻋﻧد اﺻدارھﺎ اﻟﻘرار اﻷول اﻟﺑﺎطل إﻟﻰ ﻣﺎ ﺻﺎر إﻟﯾﮫ اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد.
وﻓﻲ ﺣﻛم آﺧر ﺻدر ﻋن ﻧﻔس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم  1997أﻋﻣﻠ ت ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ دﻋ وى
ﺗ ﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻌﮭ ﺎ ﻓ ﻲ أن واﻟ د إﺣ دى اﻟطﺎﻟﺑ ﺎت ﺗﻘ دم ﺑطﻠ ب ﻹﺣ دى اﻟﻣ دارس اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻹدارة ﺷ ﺑرا
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﯾﻠﺗﻣس ﻓﯾ ﮫ اﻟﻣواﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺧ ول اﺑﻧﺗ ﮫ اﻣﺗﺣ ﺎن اﻟﺻ ف اﻷول اﻻﺑﺗ داﺋﻲ ﻟﻠ دور اﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌ ﺎم
اﻟدراﺳﻲ  ،96/95وإﻋﻔﺎءه ﻣن ﺑﻌض اﻟرﺳ وم ﻧظ را ً ﻟﻠظ روف اﻟﺻ ﻌﺑﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻣ ر ﺑﮭ ﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ ،وأن
ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ ﻗد أﺟﺎب طﻠﺑﮫ ،وﺳﻣﺢ ﻟﻠطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺄداء اﻣﺗﺣﺎن اﻟدور اﻟﺛﺎﻧﻲ ،وﺣﺻ ﻠت ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﮭﺎدة ﻣ ن
اﻟﻣدرﺳﺔ ،وﺗم ﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺑﺗداﺋﻲ ،وﻟﻛن ﺗﺑﯾن ﻹدارة ﺷؤون اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺷﺑرا ﺛﺑوت وﺟود
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ إدارﯾ ﺔ ،وﻗ ررت ﺑط ﻼن ﻗﯾ د اﻟطﺎﻟﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺻ ف اﻟﺛ ﺎﻧﻲ اﻻﺑﺗ داﺋﻲ وذﻟ ك ﻷن ط ﻼب اﻟﺻ ف
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.272 ،
 -1د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ،ﻓﻜﺮة
ّ
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اﻷول اﻻﺑﺗ داﺋﻲ ﻛ ﺎﻧوا ﻗ د أدوا اﻣﺗﺣ ﺎن اﻟ دور اﻷول وﻧﺟﺣ وا ﺟﻣﯾﻌ ﺎ ً وﻟ م ﯾﻛ ن ھﻧ ﺎك دور ﺛ ﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ وﻟم ﯾﻛن اﺳم ھذه اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻣﺳﺟﻼً ﺿﻣن أﺳﻣﺎء طﻼب اﻟﺻف اﻷول ،اﻷﻣر اﻟذي دﻓ ﻊ واﻟ د
اﻟطﺎﻟﺑﺔ إﻟﻰ اﻟطﻌن ﻓﻲ ھذا اﻟﻘرار.
واﻧﺗﮭ ت اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ إﻟ ﻰ ﺑط ﻼن ﻗ رار )ﻗﯾ د اﻟطﺎﻟﺑ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺻ ف اﻷول ،وﻧﻘﻠﮭ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺻ ف
ﺗﺣوﻟﮫ إﻟﻰ ﻗرار ﺑﻘﯾدھﺎ ﻓﻲ اﻟﺻف اﻷول ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺟدﯾد.1
اﻟﺛﺎﻧﻲ( ،و ّ
وﺑﺎﺳ ﺗﻌراض اﻟوﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺑ ﯾن ﺑوﺿ وح وﺟ ود ﻗ رار ﺑﺎط ل ﺗﻣﺛ ل ﺑﺗﻘﯾﯾ د اﻟطﺎﻟﺑ ﺔ ﻓ ﻲ
اﻟﺻف اﻷول ،ﺛم ﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺻ ف اﻟﺛ ﺎﻧﻲ ﻛﻣ ﺎ ﺗﺑ ﯾن أن اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل ﯾواﻓ ﻖ أرﻛ ﺎن اﻟﻘ رار اﻟﺟدﯾ د
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗواﻓر ﺷروط ﻗﺑول ھذه اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ،ﻧﺎھﯾك ﻋن أن اﻹرادة اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟﻣﺻدر
اﻟﻘرار اﺗﺟﮭت ﻟﻘﺑول اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣدرﺳﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺻ ر ﻓﻘ د ﻛ ﺎن ﺣﻛﻣﮭ ﺎ اﻟﺻ ﺎدر ﻓ ﻲ  8ﻧ وﻓﻣﺑر ﻋ ﺎم
ﺗﺣول اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل إﻟ ﻰ ﻗ رار آﺧ ر ﺻ ﺣﯾﺢ ،واﻟ ذي
 1958ھو ﺑﺎﻛورة أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ اﻟذي أﺟﺎزت ﻓﯾﮫ ّ
ﺗﺣول ،2وﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿ ﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺻ در اﻟﺣﻛ م
ﺗﺣوﻻً ﻛﺑﯾرا ً ﻓﻲ ﻗﺿﺎءھﺎ ﺗﺟﺎه إﻗرار ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﯾﻌد ّ
ﻋﯾّن ﻋﺎم  1949ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻓﻲ وزارة اﻟﺻ ﺣﺔ ﺑوظﯾﻔ ﺔ ﻣﺑﺧ ر أوﺑﺋ ﺔ،
ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﻋﺎﻣﻼ ﻗد ُ
وﻋﻧدﻣﺎ طﺎﻟب اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺗﮫ ﻋﻠ ﻰ ھ ذا اﻷﺳ ﺎس رﻓﺿ ت اﻹدارة ذﻟ ك ﻣدﻋﯾ ﺔ أﻧ ﮫ ﻛ ﺎن اﻟﻘﺻ د ﻣ ن
اﻟﻘرار ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﺑوظﯾﻔﺔ ﻣﺳﺎﻋد ﻣﺑﺧر وﻟﯾس ﻣﺑﺧرا ً ،وإن اﻷﻣر ﻻ ﯾﻌ دو أن ﯾﻛ ون ﻣﺟ رد ﺧط ﺊ ﻣ ﺎدي
ﻓﻲ ﻗرار اﻟﺗﻌﯾﯾن ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أﻧ ﮫ ﻟ م ﯾﺗﻘ دم ﻟﻼﻣﺗﺣ ﺎن اﻟﻣﻘ رر ﻟﺷ ﻐل وظﯾﻔ ﺔ اﻟﻣﺑﺧ ر ،ﻛﻣ ﺎ أﻧ ﮫ ووﻓﻘ ﺎ ً
ﻟﻣوازﻧﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻟم ﺗﻛن وظﯾﻔﺔ ﻣﺑﺧر ﺷﺎﻏرة ﺑﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯾﯾﻧ ﮫ ،ﺣﯾ ث أن وظﯾﻔ ﺔ اﻟﻣﺑﺧ رﯾن -
وﻋ ددھﺎ أرﺑﻌ ﺔ  -ﻛﺎﻧ ت ﻛﻠﮭ ﺎ ﻣﺷ ﻐوﻟﺔ ،وأن اﻷﺟ ر اﻟ ذي ﺗ م ﺗﺣدﯾ ده ﻓ ﻲ ﻗ رار اﻟﺗﻌﯾ ﯾن ﯾﺳ ﺎوي أﺟ ر
ﻣﺳﺎﻋد ﻣﺑﺧر ،وأن اﻟﻌﻼوات اﻟﺗﻲ ﺻرﻓت ﻟﮫ واﻟﻣﻛﺎﺗﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﻛﺎﻧت ﺑوﺻﻔﮫ ﻣﺳﺎﻋد ﻣﺑﺧر.

 -1ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،داﺋﺮة ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﮭﯿﺌﺎت واﻷﻓﺮاد)أ( ،اﻟﺪاﺋﺮة اﻷوﻟﻰ ،اﻟ ﺪﻋﻮى رﻗ ﻢ  ،3806ﺳ ﻨﺔ  51ق ،ﺟﻠﺴ ﺔ
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.274 ،
 ،1997/4/15ﻧﻘﻼ ﻋﻦ د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ،ﻓﻜﺮة
ّ
 -2ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎدى اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،اﻟﻌﺪد اﻷول ،1959 ،ﺑﻨﺪ) ،(7ص.62
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وﺑﻌرض اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣوظف ﻷﺟر وظﯾﻔﺔ
ﻣﺑﺧر اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯾﯾﻧ ﮫ ،إﻻ أن ﻣﻔ وض اﻟدوﻟ ﺔ طﻌ ن ﺑ ﺎﻟﺣﻛم ،ﻟﻛ ن اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ
وإزاء ﻛل ھذه اﻟﻣﻌطﯾﺎت ذھﺑت إﻟﻰ ﺗﺄﯾﯾ د ﺟﮭ ﺔ اﻹدارة ،وﻗ ررت ﺑﺄﻧ ﮫ إذا ﻛﺎﻧ ت ﻧﯾ ﺔ اﻹدارة اﻟﺣﻘﯾﻘ ﺔ
اﺗﺟﮭت إﻟﻰ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣوظف ﺑوظﯾﻔﺔ ﻣﺑﺧر ﻓﺈن اﻟﻘرار ﻋﻧ دھﺎ ﯾﻛ ون ﻣﻧﻌ دﻣﺎ ً ،وﻟﻛ ن ﯾﻣﻛ ن ﺗﺣ ّول ھ ذا
اﻟﻘرار إﻟﻰ ﻗرار آﺧر ﯾواﻓﻘﮫ وھو ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻛﻣﺳﺎﻋد ﻣﺑﺧر ،وﻋﻠﻠت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ذﻟك ﺑﺄن ھذا اﻟﻣوظف ﻣﻧذ
ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻟم ﯾﻘم ﺑﻌﻣل اﻟﻣﺑﺧر ،ﻛﻣﺎ أن أﺟره وﻋﻼواﺗﮫ اﻟدورﯾﺔ وﻣﻛﺎﺗﺑﺎﺗﮫ ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺗﻣ ت ﺑوﺻ ﻔﮫ ﻣﺳ ﺎﻋد
ﻣﺑﺧر ،ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ أن اﻹدارة ﻟ م ﯾﻛ ن ﺑﻣﻘﺻ ودھﺎ أو ﺿ ﻣن ﺳ ﻠطﺗﮭﺎ ،وﺣﺗ ﻰ إﻧ ﮫ ﻣ ن ﻏﯾ ر اﻟﻣﻣﻛ ن
ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ أن ﺗﻘ وم ﺑﺗﻌﯾﯾﻧ ﮫ ﺑوظﯾﻔ ﺔ ﻣﺑﺧ ر ،وﺑ ﺑطﻼن اﻟﻘ رار اﻷول ﻟﻔﻘداﻧ ﮫ ﺷ رط ﻣ ن ﺷ روط ﺻ ﺣﺗﮫ
ﺗﺣول إﻟﻰ ﻗرار آﺧر ﺻﺣﯾﺢ ﻣطﺎﺑﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧون.1
وﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻓﺈﻧﮫ ﯾ ّ
وﻣﻣﺎ ﯾﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎم أن اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ ﺑﻘرارھ ﺎ ھ ذا ﻗ د وﺿ ﻌت ﺣ دا ً ﻟﻠﺧ ﻼف
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم اﻟذي ﯾرى اﻟﻛﺛﯾرون أن اﻧﻌدام اﻟﻘرار إﻧﻣﺎ ﯾﻣﺣوه ﻣن اﻟﻌ ﺎﻟم
اﻟﻔﻘﮭﻲ ﺣول ﺟواز ّ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.
وﺗﻌﻘﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣﻛم ﯾرى اﻟﺑﻌض أن اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ ﻛ ﺎن ﺑوﺳ ﻌﮭﺎ ﺗطﺑﯾ ﻖ ﻓﻛ رة ﺗﻔﺳ ﯾر اﻟﻘ رار
اﻹداري ﺑ دﻻً ﻣ ن إﻋﻣ ﺎل ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول؛ ﻷن اﻟوﻗ ﺎﺋﻊ ﺟﻣﯾﻌﮭ ﺎ ﺗﺷ ﯾر ﺑوﺿ وح إﻟ ﻰ اﻹرادة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ
ﻟﻺدارة ،وھﻲ ﻧﯾﺗﮭﺎ ﺗﻌﯾﯾن ذﻟك اﻟﻣوظف ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ ﻣﺳﺎﻋد ﻣﺑﺧر.2
وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣدى ﺗوﻓﯾﻖ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺟوﺋﮭﺎ إﻟﻰ إﻋﻣﺎل ﻓﻛرة ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار ﻓ ﻲ ھ ذه
اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻓﻛرة ﺗﻔﺳﯾره إﻻ أﻧﮫ ﯾﺳﺟل ﻟﮭﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﮭدت اﻟطرﯾﻖ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري
ﻟﻠﻌﻣل ﺑﮭذه اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟذي ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗطور.

 -1أﻧﻈﺮ :د .رﻣﺰي طﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺗﺪرج اﻟﺒﻄﻼن ﻓﻲ اﻟﻘ ﺮارات اﻹدارﯾ ﺔ ،ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص ،389-388د .رأﻓ ﺖ دﺳ ﻮﻗﻲ،
ﻓﻜ ﺮة اﻟﺘﺤ ّﻮل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮارارت اﻹدارﯾ ﺔ ،ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص  ،277-275د .ﷴ ﻋﺒ ﺪ ﷲ ﺣﻤ ﻮد اﻟ ﺪﯾﻠﻤﻲ ،ﺗﺤ ّﻮل اﻟﻘ ﺮار
اﻹداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.41-40
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،276 ،د .رﻣﺰي طﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺗﺪرج اﻟ ﺒﻄﻼن ﻓ ﻲ
 -2د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ،ﻓﻜﺮة
ّ
اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.389
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وﻓﻲ ﺣﻛم آﺧر ﻟﮭﺎ ﻋﺎم  1959ﺳﺑﻘت اﻷﺷ ﺎرة إﻟﯾ ﮫ ،أﻋﻣﻠ ت اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻓﻛ رة
اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﻧط ﺎق اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ﺑﺻ ورة ﺻ رﯾﺣﺔ وواﺿ ﺣﺔ ﻻ ﺗﺷ وﺑﮭﺎ ﺷ ﺎﺋﺑﺔ ،ﻓﯾﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﻖ
ﺑﺎﻟﻘرار اﻟذي ﺻدر ﻣ ن ﺑﻠدﯾ ﺔ اﻟﻘ ﺎھرة ﺑﺗﻌﯾ ﯾن ﺷ ﺧص ﺑوظﯾﻔ ﺔ ﺑ راد ﺳ وﯾﺗش ﺑﻌ د اﺟﺗﯾ ﺎزه اﻻﻣﺗﺣ ﺎن
اﻟﻣﻘرر ﻟﺷﻐل ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ ﺣﯾث ﺗﺑﯾن ﻻﺣﻘﺎ ً أن ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣ ﺔ طﺑﻘ ﺎ ً ﻟﻣﯾزاﻧﯾ ﺔ اﻟﺑﻠدﯾ ﺔ وﻗ ت
اﻟﺗﻌﯾﯾن وأن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ھﻲ وظﯾﻔﺔ ﻋﺎﻣل ﺗﻠﻔون.
وﻋﻠﯾ ﮫ وﺑﻌ د أن ﺗﺣﻘﻘ ت اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ ﻣ ن ﺗ واﻓر ﻛﺎﻓ ﺔ ﺷ روط اﻟﺗﺣ ّول ﻗ ررت أن ﯾﺣ ل اﻟﻘ رار
اﻟﺟدﯾد ﻣﺣل اﻟﻘ رار اﻷﺻ ل ،واﻟﻘ رار اﻟﺟدﯾ د ﯾﻧ ﺗﺞ أﺛ ره ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺻ دور اﻟﻘ رار اﻷﺻ ل اﻟﺑﺎط ل،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ھ ذا اﻟﻣوظ ف ﻻ ﯾﺳ ﺗﺣﻖ ﻣﻧ ذ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯾﯾﻧ ﮫ ﺑﺎﻟوظﯾﻔ ﺔ إﻻ اﻷﺟ ر اﻟﻣﻘ رر ﻟوظﯾﻔ ﮫ ﻋﺎﻣ ل
ﺗﻠﻔون.1
وﻓﻲ ﺣﻛم آﺧر 2ﻟذات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺻدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  1981/6/13ﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻊ اﻟدﻋوى ﻓﯾﮫ أﻧ ﮫ
ﺻدر ﻗرار ﺑﺈﻧﮭﺎء ﺧدﻣﺎت أﺣد اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾن ﺑﺳ ﺑب ﺻ دور ﺣﻛ م ﻋﻠﯾ ﮫ ﺑﻌﻘوﺑ ﺔ ﻣﻘﯾ دة ﻟﻠﺣرﯾ ﺔ
رارا ﻣﻧﻌ دﻣﺎ ً؛ ﻻﻧطواﺋ ﮫ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔ ﺔ
ﻣ ن إﺣ دى اﻟﻣﺣ ﺎﻛم اﻷﺟﻧﺑﯾ ﺔ ،اﻟﻘ رار اﻟ ذي ﻋدﺗ ﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ ﻗ ً
ﺟﺳﯾﻣﺔ ،وﻗررت رﻏم اﻧﻌداﻣﮫ ﺗﺣوﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻗرار ﺑﺗﺄدﯾب اﻟﻣوظف.3
وﺳﺎرت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ ﻟﻘﺳ ﻣﻲ اﻟﻔﺗ وى واﻟﺗﺷ رﯾﻊ ﻓ ﻲ ﻣﺻ ر ﻋﻠ ﻰ ذات اﻟ ﻧﮭﺞ اﻟ ذي ﺳ ﺎر
ﺗﺣول ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ،وإن ﻟ م ﺗُﺷ راﻟﺟﻣﻌﯾﺔ إﻟ ﻰ
ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻓﮭم وإﻋﻣﺎل ﻓﻛرة اﻟ ّ
ذﻟ ك ﺻ راﺣﺔ .إذ أﻓﺗ ت اﻟﺟﻣﻌﯾ ﺔ ﻓ ﻲ أﺣ دى اﻟوﻗ ﺎﺋﻊ ﻓ ﻲ ﻓﺗواھ ﺎ رﻗ م  448ﺗ ﺎرﯾﺦ  1962/7/2ﺑﺄﻧ ﮫ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺑطﻼن ﻗرار ﻧدب ﻣوظف ﻟﻠﻌﻣل ﻓ ﻲ إﺣ دى اﻟﺟﻣﻌﯾ ﺎت اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ،ﻓ ﺈن اﻟﻘ رار ﺗﺗ واﻓر ﻓﯾ ﮫ

 -1اﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ  49ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
 -2اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ  ،5549س23ق ،ﺟﻠﺴﺔ  ،1981/6/13اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ،ﻣﺒﺎدى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ وﻓﺘ ﺎوى
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻨﺬ  1946وﺣﺘﻰ  ،1985اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.1987/1986 ،
 -3اﺳﺘﻨﺪت ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻓ ﻲ إﻧﮭ ﺎء ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮظ ﻒ إﻟ ﻰ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺴﺎدﺳ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة  64ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ  61ﻟﺴ ﻨﺔ 1971
اﻟﺨﺎص ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم وذﻟ ﻚ ﻟﺼ ﺪور ﺣﻜ ﻢ ﺑﺤﻘ ﮫ ﻣ ﻦ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﺟﻨﺒﯿ ﺔ ،وھ ﻮ ﻣ ﺎ اﻋﺘﺒﺮﺗ ﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ
ﺟﺴﯿﻤﺔ أدت إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺮار ﻣﻌﺪوﻣﺎ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿ ﮫ ﯾﺴ ﺘﻮﺟﺐ أن ﯾﻜ ﻮن اﻟﺤﻜ ﻢ
اﻟﺬي أﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﺈﻧﮭ ﺎء ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮظ ﻒ ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎﺳ ﮫ ﺻ ﺎدرا ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤ ﺎﻛﻢ اﻟﻮطﻨﯿ ﺔ اﻻ أن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ رﻓﻀ ﺖ ﺗﺄﺳ ﯿﺲ ﺟ ﺔ
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت اﻹدارﯾﺔ،
اﻹدارة ﻗﺮارھﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﺴﯿﺪة اﻟﺪوﻟﺔ) ،د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ،ﻓﻜﺮة
ّ
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.(280-279
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ﻋﻧﺎﺻ ر ﺗﺻ رف آﺧ ر ﺻ ﺣﯾﺢ ھ و ﻗ رار اﻟﻣواﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻣ ل ﻓ ﻲ ﻏﯾ ر أوﻗ ﺎت اﻟ دوام اﻟرﺳ ﻣﻲ،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ورﻏم اﺧﺗﻼف ﻛﻼ اﻟﻘرارﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻷﺛر واﻟﻣﺿ ﻣون إﻻ أﻧ ﮫ ﺑﺎﻹﻣﻛ ﺎن أن ﯾﺗﺣ ّول ﻗ رار
اﻟﻧدب اﻟﺑﺎطل إﻟﻰ ﻗرار ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻏﯾر أوﻗﺎت اﻟدوام اﻟرﺳﻣﻲ.1
وﺗ ﺗﻠﺧص وﻗ ﺎﺋﻊ ھ ذه اﻟﻔﺗ وى ﻓ ﻲ أﻧ ﮫ إن ﺻ در ﻗ رار ﺑﻧ دب وﻛﯾ ل ﺣﺳ ﺎﺑﺎت اﻟﺷ ؤون اﻟﺑﻠدﯾ ﺔ
دﯾرا ﺗﻧﻔﯾ ذﯾﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺟﻠ س ﺗﻧﺳ ﯾﻖ اﻟﺧ دﻣﺎت ﺑطﻧط ﺎ ﻓ ﻲ ﻏﯾ ر أوﻗ ﺎت اﻟ دوام
واﻟﻘروﯾ ﺔ ﺑطﻧط ﺎ ﻟﻠﻌﻣ ل ﻣ ً
اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،وﻟم ﯾﻛن ذﻟك ﺟﺎﺋزاً؛ ﻷن اﻟﻣﺎدة  78ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  210ﻟﺳﻧﺔ  1951ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ
ﯾﺟوز ﻟﻠﻣوظف أن ﯾؤدي أﻋﻣﺎﻻً ﻟﻠﻐﯾر ﺑﻣرﺗب أو ﺑﻣﻛﺎﻓﺄة وﻟو ﻓﻲ ﻏﯾر أوﻗ ﺎت اﻟﻌﻣ ل اﻟرﺳ ﻣﻲ ،ﻋﻠ ﻰ
إﻧﮫ ﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص أن ﯾﺄذن ﻟﻠﻣوظف ﻓﻲ ﻋﻣل ﻣﻌﯾن ﺑﺷ رط أن ﯾﻛ ون ذﻟ ك ﻓ ﻲ ﻏﯾ ر أوﻗ ﺎت
اﻟﻌﻣل اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻛون اﻟﻌﻣ ل ﻓ ﻲ اﻟﺣﻛوﻣ ﺔ وأي ﺟﮭ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ آن واﺣ د إﻻ ﺑ ﺈذن
ﻣ ن اﻟ وزﯾر اﻟﻣﺧ ﺗص وﻟ ﯾس ﻋ ن طرﯾ ﻖ اﻟﻧ دب؛ ﻷن اﻟﻧ دب ﻻ ﯾﻛ ون إﻻ ﺑ ﯾن وزارات اﻟدوﻟ ﺔ
وﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ أي ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ.
وﻓﻲ واﻗﻌﺔ أﺧرى ﻧﻘل ﻣوظف ﻣن ﻛﺎدر اﻷﺻ ﻼًح اﻟزراﻋ ﻲ ﻛ ﺎن ﯾﺷ ﻐل وظﯾﻔ ﺔ ﻣ دﯾر ﻗﺳ م
إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷوؤن اﻟﺑﺗرول ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻟﺟﻧﺔ ﺷوؤن اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻟﮭﯾﺋﺔ ﻗد أوﺻت ﺑوﺿﻌﮫ ﻓﻲ
درﺟﺔ وﻛﯾ ل ﻗﺳ م ،وﻣرﺗ ب ھ ذه اﻟدرﺟ ﺔ ھ و ﻣ ن  55إﻟ ﻰ  75ﺟﻧﯾﮭ ﺎ ،رأت اﻟﺟﻣﻌﯾ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ ﺑ ﺄن
اﻟﻘرار اﻟﺻ ﺎدر ﺑﻧﻘ ل اﻟﻣوظ ف إﻟ ﻰ وظﯾﻔ ﺔ وﻛﯾ ل ﻗﺳ م ﯾﻌ د ﻗ رارا ً ﺑ ﺎطﻼً  ،وﻻ ﻋﺑ رة ﺑﺗوﺻ ﯾﺔ ﻟﺟﻧ ﺔ
ﺷوؤن اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻟﮭﯾﺋﺔ؛ ﻷﻧﮫ ﻧﻘل إﻟﻰ وظﯾﻔﺔ ﻻ ﺗﻌﺎدل درﺟﺗﮫ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺷﻐﻠﮭﺎ إﺑﺎن ﻋﻣﻠ ﮫ
ﻓﻲ اﻹﺻ ﻼح اﻟزراﻋ ﻲ ،إذ أن اﻟدرﺟ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻌ ﺎدل درﺟﺗ ﮫ ھ ﻲ درﺟ ﺔ ﻣﺣﺎﺳ ب )ب( ﻓ ﻲ اﻟوظ ﺎﺋف
اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ أو إداري ﺛﺎن وﻣرﺗﺑﮭﺎ ﻣن  30إﻟﻰ  45ﺟﻧﯾﮫ ﺷﮭرﯾﺎ ً.
وﻋﻠﯾ ﮫ ﺧﻠﺻ ت اﻟﺟﻣﻌﯾ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ ﻟﻘﺳ ﻣﻲ اﻟﻔﺗ وى واﻟﺗﺷ رﯾﻊ ﺑﻔﺗواھ ﺎ إﻟ ﻰ أﻧ ﮫ ﺑ ﺎﻟرﻏم ﻣ ن
ﺑطﻼن اﻟﻘرار إﻻ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳ ﺗﺧﻠص ﻣﻧ ﮫ ﻗ رارا ً آﺧ را ً ﺟدﯾ دا ً ﯾﻘ وم ﻋﻠ ﻰ ﻧﻘ ل ھ ذا اﻟﻣوظ ف إﻟ ﻰ
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وظﯾﻔ ﺔ ﻣ دﯾر ﻗﺳ م ،وﻣرﺗﺑﮭ ﺎ ﻣ ن  35إﻟ ﻰ  45ﺟﻧﯾ ﮫ ﺷ ﮭرﯾﺎ ،وھ ﻲ ﺗﻌ ﺎدل درﺟﺗ ﮫ اﻟوظﯾﻔﯾ ﺔ اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ.1
وﯾﺑ دو ﺟﻠﯾ ﺎ ً أن اﻟﺟﻣﻌﯾ ﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ﺔ ﻟﻘﺳ ﻣﻲ اﻟﻔﺗ وى واﻟﺗﺷ رﯾﻊ اﺳ ﺗوﻋﺑت ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول،
وأﻋﻣﻠﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺗﺎواھﺎ ﻣﺷﺎﯾﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﺳﺎر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري؛ إدراﻛﺎ ً ﻣﻧﮭﺎ ﻷھﻣﯾﺔ ھ ذه اﻟﻔﻛ رة
وﻓﺎﺋدﺗﮭﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻹداري ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار وھﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﮭﯾﺑﺔ واﻻﺣﺗرام.
أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﺣ دة ﻓﯾﺑ دو أن ﻓﻛ رة ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري ﻟ م ﺗﺷ ﻖ
طرﯾﻘﮭ ﺎ ﺑﻌ د إﻟ ﻰ أﺣﻛ ﺎم اﻟﻘﺿ ﺎء ،أو أن اﻟﻔﻛ رة ﺑﺣ د ذاﺗﮭ ﺎ ﻟ م ﺗﺗﺑﻠ ور وﺗﺗﺿ ﺢ ﺑﺻ ورﺗﮭﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ؛
وﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎن ھذه اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ ﻗﺿﺎء دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﺣ دة ﻧﻌ رض ﻟﻠﺣﻛ م اﻟﺻ ﺎدر
ﻋ ن اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﺑ ﺎﻟطﻌن رﻗ م  113ﻟﺳ ﻧﺔ  26ﻗﺿ ﺎﺋﯾﺔ إداري ﻓ ﻲ ﺟﻠﺳ ﺔ ﯾ وم اﻷﺣ د

 ،2007/1/28اﻟذي ﺟﺎء ﻓﯾﮫ :أﻧﮫ ".....إذا ﺻدر اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻠﯾس ﻟﻠﻣﺧﺎطب ﺑﮫ أن ﯾﻣﺗﻧ ﻊ ﻋ ن
ﺗﻧﻔﯾ ذه ﺑﺣﺟ ﺔ ﺧطﺋ ﮫ أو ﺑطﻼﻧ ﮫ ،وﻣ ﺎ ﻋﻠﯾ ﮫ ﺳ وى اﻟطﻌ ن ﻓﯾ ﮫ ﺑ ﺎﻟطرق واﻷوﺿ ﺎع اﻟﻣﺣ ددة ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ،
وﺧ ﻼل اﻵﺟ ﺎل اﻟﻣﺣ ددة ﻟﻠطﻌ ن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ رار اﻹداري وﻟﻣ ﺎ ﻛ ﺎن ذﻟ ك وﻛ ﺎن اﻟﺛﺎﺑ ت ﻣ ن اﻷوراق أن
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺑرﯾ د )ﺑرﯾ د اﻹﻣ ﺎرات( ﻗ د أﺻ درت ﻗ رارا ً ﺑﺗرﻗﯾ ﺔ اﻟﻣطﻌ ون ﺿ ده إﻟ ﻰ اﻟدرﺟ ﺔ
اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷرة ،وﻣﻧﺣﮫ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣرﺑوط اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣرﻗﻲ إﻟﯾﮭﺎ ﺛم إﺣﺎﻟﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻌ ﺎش ،وﻛﺎﻧ ت اﻟطﺎﻋﻧ ﺔ
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﮭذا اﻟﻘرار ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺷوؤن ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎﻋ دﯾن ،وإﻧﮭ ﺎ إذ
ﻟ م ﺗطﻌ ن ﻋﻠ ﻰ ﻗ رار اﻟﺗرﻗﯾ ﺔ ﺑﻌ دم ﻣﺷ روﻋﯾﺗﮫ ﻓﺈﻧﮭ ﺎ واﻟﺣ ﺎل ھﻛ ذا ﺗﻛ ون ﻣﻠزﻣ ﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾ ذ اﻟﻘ رار ،وﻻ
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري وأﻋﻣﻠت اﻟﺷﻖ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣن
ﯾﺟدﯾﮭﺎ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺳﻛت ﺑﮫ ﻣن أﻧﮭﺎ أﺧذت ﺑﻧظرﯾﺔ ّ
اﻟﻘ رار ،ذﻟ ك أن إﻋﻣ ﺎل ھ ذه اﻟﻧظرﯾ ﺔ ﺣ ﻖ ﻣﻘﺻ ور ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟﮭ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ ﻣﺻ درة اﻟﻘ رار اﻟﻣﻌﯾ ب

 -1ﻓﺘﻮى اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻘﺴﻤﻲ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ رﻗ ﻢ  ،110ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ  ،1964،2/11أﺷ ﺎر اﻟﯿﮭ ﺎ د .رأﻓ ﺖ دﺳ ﻮﻗﻲ ،ﻓﻜ ﺮة
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ﺑﺎﻋﺗﺑ ﺎر أن اﻟﻘ رار ھ و إﻓﺻ ﺎح اﻹدارة ﻋ ن إرادﺗﮭ ﺎ اﻟﻣﻠزﻣ ﺔ ،وﻟ ﯾس إﻓﺻ ﺎح ﻋ ن إرادة اﻟﻣﺧﺎط ب
ﺑﺎﻟﻘرار ".1
وﺑﺗﻔﺣص ھذا اﻟﻘرار ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺷوؤن ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن ،وھﻲ اﻟﺟﮭﺔ
ﺗﺣول وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻋﻣﺎﻟﮭ ﺎ
اﻟطﺎﻋﻧﺔ ،ﻗد أﺳﺳت طﻌﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدة أﻣور ،ﻣﻧﮭﺎ :أﻧﮭﺎ أﻋﻣﻠت ﻓﻛرة اﻟ ّ
واﻋﺗﻣﺎدھ ﺎ اﻟﺟ زء اﻟﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻋ د ﻣ ن اﻟﻘ رار ،وإﺑطﺎﻟﮭ ﺎ ﻟﻠﺷ ﻖ اﻵﺧ ر اﻟﻣﺗﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺗرﻗﯾ ﺔ ،وﺑﻐ ض
اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ اﺳﺗﻧدت إﻟﯾﮫ اﻟﺟﮭﺔ اﻟطﺎﻋﻧﺔ ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﮭﻣﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺣﻛم ھو ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺗوﺟﮭﮭ ﺎ ﻓﯾﻣ ﺎ
ﺗﺣول.
ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻔﻛرة اﻟ ّ
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ھذا اﻟﺣﻛم ھو اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﻋﺛر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﯾن أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾ ﺔ
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري وﻟو ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ،إﻻ أﻧ ﮫ ﯾﻌط ﻲ إﻧطﺑﺎﻋ ﺎ ﻋﺎﻣ ﺎ ﯾ وﺣﻲ
اﻟﻌﻠﯾﺎ وﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑ ّ
ﺑﻣﻌرﻓ ﺔ اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﺣ دة ﺑﻔﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول وإﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ ﻟ و
ﺗواﻓرت ﺷروطﮭﺎ ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﻋدم ﺗرﺳﺦ ھذه اﻟﻔﻛرة واﻧﺗﺷ ﺎرھﺎ ورﺑﻣ ﺎ ﯾﻌ ود اﻟﺳ ﺑب ﻓ ﻲ ذﻟ ك
إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻧص ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻔﻛرة ﺑﯾن ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻻﻣﺎراﺗﻲ.
ﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠ ّ
ﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،وﻟﻛن ﯾُﺛﺎر اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن
ﻟﻘد ﺗﺑﯾن ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ أھﻣﯾﺔ ﻓﻛرة اﻟ ّ
اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﯾﮫ ﻹﻋﻣﺎل ھذه اﻟﻔﻛرة؛ ﻟﻣﺎ ﻟذﻟك ﻣن أھﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓ ﻲ إﺿ ﻔﺎء
اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ.
اﻟﺣﻘﯾﻘ ﺔ أن اﻵراء ﺗﺷ ﻌﺑت ﺣ ول اﻷﺳ ﺎس اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ﻟﮭ ذه اﻟﻔﻛ رة ﺑ ﯾن ﻣ ن ﯾﻘ ول :إن أﺳﺎﺳ ﮭﺎ
اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ﯾرﺟ ﻊ إﻟ ﻰ ﻗرﯾﻧ ﺔ اﻟﺳ ﻼﻣﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗ ﻼزم اﻟﻘ رار اﻹداري ،وﺑ ﯾن ﻣ ن ﯾردھ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ وآﺧر ﯾردھﺎ إﻟﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾﺔ.

 -1ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻌﺪد  ،36أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2008ص.304
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ﻓﯾرى اﻟﺑﻌض أن ﻣﺑدأ اﻓﺗ راض ﺷ رﻋﯾﺔ اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ اﻟ ذي ﺗؤﻛ ده ﻗرﯾﻧ ﺔ ﺳ ﻼﻣﺔ ھ ذه
اﻟﻘرارات ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻛل وﺿوح أن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﯾﻔﺗرض أﻧﮭﺎ ﺻ ﺣﯾﺣﺔ ،وﺗﺑﻘ ﻰ
ﻛذﻟك ﻣﺎ ﻟم ﺗﻌﻠن اﻹدارة ﻋن ﻋدم ﺷ رﻋﯾﺗﮭﺎ ،أو أن ﯾﻘ رر اﻟﻘﺿ ﺎء ذﻟ ك ،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ وﺣﺗ ﻰ ﯾ ﺗم اﻟﺣﻔ ﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎذ ھذه اﻟﻘرارات وﺷرﻋﯾﺗﮭﺎ ،وﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرار ﺳﯾر اﻟﻣراﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻓﺈن ﻣن اﻟﻣﻧطﻖ ﺗﺣري
اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﯾن أﻧﮭﺎ ﻣﻌﯾﺑﺔ إذا ﺗواﻓرت ﻓﯾﮭ ﺎ ﻋﻧﺎﺻ ر ﺻ ﺣﯾﺣﺔ وﻛﺎﻓﯾ ﺔ ﻟﻧﺷ وء ﻗ رار
آﺧر ﻣن ﺑﯾن اﻧﻘﺎﺿﮭﺎ ﯾﺣﻘﻖ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺻدر اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﯾب ﻣن أﺟﻠﮭﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد أن ﻣﺑرر إﻋﻣﺎل
ﺗﺣول إﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﻓﺗراض ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ.1
ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﻓ ﻲ ﺣ ﯾن ﯾ رى اﻟ ﺑﻌض اﻵﺧ ر أن اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ھ ﻲ اﻷﺳ ﺎس اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻔﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول،
ﻓﺎﻟﻐﺎﯾﺎت واﻷھداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻹدارة إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻣن ﺧ ﻼل اﻟﻘ رارات اﻟﺗ ﻲ ﺗﺻ درھﺎ ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ،واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻟﻣراﻓ ﻖ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﺎﻧﺗظ ﺎم واﺿ طراد إﻧﻣ ﺎ ﺗ ؤدي ﻓ ﻲ ﻣﺟﻣﻠﮭ ﺎ
إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.2
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮫ وﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾ ﻖ ھ ذه اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓﺈﻧ ﮫ ﻣ ن اﻟﻣﻧطﻘ ﻲ واﻟﻣﻧﺎﺳ ب أن ﯾ ﺗم
اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ أي طرﯾﻘﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﻣن أﺟل اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻدر ﻣﻌﯾﺑﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﺑ ﯾن أن
ﻓﻲ طﯾﺎت ھذه اﻟﻘرارات ﻋﻧﺎﺻر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺧﻠﻖ ﻗرار ﺻﺣﯾﺢ ،وھو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘ ﮫ ﻣ ن ﺧ ﻼل إﻋﻣ ﺎل
ﺗﺣول ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ إﻧﻘﺎذ إرادة اﻹدارة ،وﺗﻣﻛﯾﻧﮭ ﺎ ﻣ ن اﻻﺳ ﺗﻣرار ﻓ ﻲ ﺗﺣﻘﯾ ﻖ اﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ،
ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﺗﺣول ﻋ ن طرﯾ ﻖ اﻹدارة ﻣﺻ درة اﻟﻘ رار أم ﻋ ن طرﯾ ﻖ اﻟﻘﺿ ﺎء أﺛﻧ ﺎء ﻧظ ر دﻋ وى
ﺳواء ﺗم ذﻟك اﻟ ّ
ﺗﺣول ھو ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
إﻟﻐﺎء ﻗرار إداري طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟداﻓﻊ ﻟذﻟك اﻟ ّ
وأﺧﯾرا ﻓﺈن اﻟﺑﻌض ﯾرى ﻓﻲ اﺣﺗرام ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻣﻧﺎﺳ ﺑﺎ ً ﻹﻋﻣ ﺎل ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول،
ﻓﺎﻹدارة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزات ﻻ ﯾﻣﺗﻠﻛﮭﺎ اﻷﻓراد ،وﻓﻲ اﻟوﻗت

1
ﺗﺤﻮل اﻟﻘﺮار اﻹداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.50
 د .ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﻮد اﻟﺪﯾﻠﻤﻲّ ،2
 -د .ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .410
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ذاﺗﮫ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﺷﻛل ﯾﺿﻣن اﺣﺗراﻣﮭﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻣوازﻧ ﺔ
ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ ﻣن ﺳﻠطﺎت وﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺣرﯾﺎﺗﮭم.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻹدارة إﻧﻣﺎ ﺗﺻدر ﻗراراﺗﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ،وﯾﻧﺑﻐ ﻲ أن ﯾﮭ ﯾﻣن ھ ذا
اﻹط ﺎر ﻋﻠ ﻰ ﻛﺎﻓ ﺔ ﺗﺻ رﻓﺎﺗﮭﺎ ،وإذا ﻣ ﺎ ﺧﺎﻟﻔ ت ذﻟ ك وﺟ ب ﻋﻠﯾﮭ ﺎ اﻟرﺟ وع ﻓ ﻲ ﻗراراﺗﮭ ﺎ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ﺔ،
وﺗﺻوﯾﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺿﺎء إذ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻘرارات
اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ إﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧد ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ أﯾﺿﺎ ً.1

1

 -د .ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﻮد اﻟﺪﯾﻠﻤﻲ ،ﺗﺤﻮل اﻟﻘﺮار اﻹداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .48-46

87

ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹدراي
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :أﺣﻛﺎم ّ
ﺑﻌد أن ﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﮭ وم ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري وﺷ روط إﻋﻣﺎﻟ ﮫ ،وﺗﻣﯾﯾ زه ﻋ ن ﻏﯾ ره ﻣ ن
اﻷﻓﻛﺎر واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ،وﻣوﻗف اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء اﻹدارﯾ ﯾن ﻣﻧ ﮫ ،ﻛ ﺎن ﻻ ﺑ د ﻣ ن ﻋ رض
ﺗﺣول .وﻋﻠﯾ ﮫ ﺳ ﯾﺗطرق ھ ذا اﻟﻣﺑﺣ ث إﻟ ﻰ إﺟ راءات اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﻣطﻠ ب
ﺑﻌض اﻷﺣﻛ ﺎم اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟ ّ
ﺗﺣول ﻓﻲ ﻣطﻠب ﺛﺎن.
أول ،ﺛم آﺛﺎر ھذا اﻟ ّ
ﺗﺣول
اﻟﻣطﻠب اﻷول :إﺟراءات اﻟ ّ
ﺗﺣول
وﺳ وف ﯾ ﺗم ﻋ رض ھ ذا اﻟﻣﺑﺣ ث ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺛﻼﺛ ﺔ ﻓ روع :اﻷول ﯾﺗﻧ ﺎول اﻟﺟﮭ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟ ّ
ﺗﺣول.
ﺗﺣول واﻟﺛﺎﻟث ﯾﺗﻧﺎول ﻣﯾﻌﺎد اﻟ ّ
واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗﻧﺎول اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠ ّ
ﺗﺣول
اﻟﻔرع اﻷول :اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟ ّ
ﺗﺣول ﻋ ن ﻏﯾ ره ﻣ ن اﻷﻓﻛ ﺎر اﻟﻣﻘﺎرﺑ ﺔ
أﺷﺎر اﻟﺑﺎﺣث ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌرض اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺗﻣﯾﯾز اﻟ ّ
إﻟ ﻰ أن ﺑﻌ ض اﻟﻔﻘﮭ ﺎء ﯾ رون أن اﻟﺗﺣ ّول ﻻ ﯾ ﺗم إﻻ ﻋ ن طرﯾ ﻖ اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ،1وأﻧ ﮫ ﻻ ﯾﺟ وز
ﻟﻺدارة أن ﺗﻘوم ﺑﺈﻋﻣﺎﻟﮫ ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳ ﺗدﻋﻲ ﺗﺑﯾ ﺎن دور وإﺧﺗﺻ ﺎص ﻛ ﻼ ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ اﻹدارة وﺟﮭ ﺔ
ﺗﺣول.
اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ إﻋﻣﺎل اﻟ ّ
ﺗﺣول ﻋن طرﯾﻖ اﻹدارة :ﯾرى ﻓرﯾ ﻖ ﻣ ن اﻟﻔﻘﮭ ﺎء أن اﻟﺳ ﻠطﺔ اﻟﺗ ﻲ أﺻ درت
أوﻻً :إﻋﻣﺎل اﻟ ّ
اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﺑﺎطل ھﻲ ﻣن ﺗﻣﻠ ك ﺗﺣوﯾﻠ ﮫ إﻟ ﻰ ﻗ رار آﺧ ر ﺻ ﺣﯾﺢ إذا ﺗ واﻓرت اﻟﺷ روط اﻟﻼزﻣ ﺔ
ﻹﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول وذﻟ ك ﻷﻧﮭ ﺎ ھ ﻲ اﻷﻗ در ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﺄﻛ د ﻣ ن ﺗ واﻓر ﻋﻧﺎﺻ ر اﻟﻘ رار اﻟﺟدﯾ د ﻓ ﻲ اﻟﻘ رار
اﻟﺑﺎطل.2
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣن ﺣﻖ ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻣﺻدرة اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل أن ﺗﻘوم ﺑﺗﺣوﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻗرار ﺻﺣﯾﺢ
ﺑل ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ھﻲ ﻣن ﺗﻣﻠك ھذا اﻟﺣﻖ ﻷﻧﮭﺎ أوﻟﻰ ﻣن ﻏﯾرھﺎ ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ ﻗراراﺗﮭﺎ اﻟﺑﺎطﻠﺔ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮭﺎ

اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.343
 -1ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ راﺟﻊ د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ،ﻓﻜﺮة
ّ
 -2د.ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص،428د .ﷴ ﻣﺎھﺮ أﺑﻮ اﻟﻌﻨﯿﻦ ،ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ
اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .575
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ﺗﺳﺗﮭدف ﺑذﻟك ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن إرادة اﻹدارة ﺗﻠﻌب اﻟدور اﻷﻛﺑ ر ﻓ ﻲ ﺗﺷ ﻛﯾل
اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد ﻧﺎھﯾك ﻋﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﮫ ذﻟك ﻣن اﻗﺗﺻﺎد ﻓ ﻲ اﻟﻧﻔﻘ ﺎت واﻟوﻗ ت واﻹﺟ راءات ،وﺗﺟﻧ ب اﻟطﻌ ن
ﺑﺈﻟﻐﺎءه أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﺗﺧﻔﯾف ﻟﻠﻌبء ﻋن ﻛﺎھل اﻟﻘﺿﺎء.1
وﻻ ﯾﺣ ول ﺑ ﯾن اﻹدارة وﺑ ﯾن إﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول؛ اﻟﺗﺧ وف ﻣ ن اﻟﻣﺳ ﺎس ﺑﺣﻘ وق اﻟﻣﻛﻠﻔ ﯾن
وﻣراﻛزھم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﺳﯾﺗم اﻟﺗﺣ ّول إﻟﯾ ﮫ ﯾﺧﺿ ﻊ ﻟرﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري
ﺷﺄﻧﮫ ﺷﺄن أي ﻗرار إداري آﺧر.
وﯾرى ھذا اﻟﻔرﯾﻖ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭم اﻟﻔﻘﯾﮫ اﻹﯾط ﺎﻟﻲ )ﺑ ودا( أﻧ ﮫ ﻣ ن اﻟﺧط ﺄ اﻟﺗﺻ ور أن ﺗﺣوﯾ ل
اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺑﺎطﻠﺔ إﻧﻣﺎ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري؛ ﻷن دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ھ و إﺟ راء
ﺗﺣول إذا ﺗواﻓرت ﺷروطﮫ وأھﻣﮭ ﺎ ﺗ واﻓر اﻹرادة اﻹﻓﺗراﺿ ﯾﺔ ﻟ دى اﻟﺟﮭ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ أﺻ درت
اﻟ ّ
اﻟﻘرار ،أي أﻧﮫ ﻟﯾس ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري أي دور ﻓﻲ ﺧﻠﻖ أي ﻣن اﻟﻘ رارﯾن ﺳ واء أﻛ ﺎن اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل
أم اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد ،ﺑل إن ﻛﻼھﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ إرادة اﻹدارة.2
ﺗﺣول ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت ﺷروطﮫ ﻣن ﺗﻠﻘ ﺎء
أي أﻧﮫ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﯾﻘوم ﺑﺈﻋﻣﺎل اﻟ ّ
ﻧﻔﺳﮫ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ طﻠب ﻣن ذوي اﻟﺷﺄن -ﺣﺗ ﻰ ﻟ و ﻛ ﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔ ﺎ ﻹرادﺗﮭ م -ﻓ ﺈن ذﻟ ك ﻻ ﯾﻌﻧ ﻲ ﺑ ﺄي
ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال أن ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ أي دور ﻗ ﻲ ﺗﻛ وﯾن وإﻧﺷ ﺎء اﻟﻘ رار اﻟﺟدﯾ د ،وإﻧﻣ ﺎ ﯾﻘﺗﺻ ر دوره ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣ ن ﺗ واﻓر اﻟﺷ روط اﻟﻣطﻠوﺑ ﺔ ﻟﻠﺗﺣ ّول؛ ﻷن ﺻ ﺣﺔ اﻟﻘ رار
ﺗﺣول إﻻ ﺗﻘرﯾ ر
اﻟﺟدﯾد ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون وﻟﯾس إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ،وﻣ ﺎ اﻟﺣﻛ م اﻟﺻ ﺎدر ﺑ ﺎﻟ ّ
ﺗﺣول اﻟذي ﺗواﻓرت ﺷروطﮫ وﻟﯾس ﻣﻧﺷﺋﺎ ً ﻟﮫ.3
ﺑﺗﻣﺎم اﻟ ّ

 -1د .ﷴ ﻣﺎھﺮ أﺑﻮ اﻟﻌﻨﯿﻦ ،ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸ ﺮوﻋﯿﺔ اﻟﻘ ﺮارات اﻹدارﯾ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﻨﮭﺞ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ ،ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص  ،575د .ﷴ
ﺗﺤﻮل اﻟﻘﺮار اﻹداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.120-119
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﻮد اﻟﺪﯾﻠﻤﻲّ ،
 -2د.ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.429
3
ﺗﺤﻮل اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ص) ،(209-208ص ،255د .رأﻓ ﺖ دﺳ ﻮﻗﻲ ،ﻓﻜ ﺮة اﻟﺘﺤ ّﻮل
 د .أﺣﻤﺪ ﯾﺴﺮيّ ،ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،ص.341
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1
ﺗﺣول اﻟﻘرار ھﻲ ذات اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ
وﯾرى اﻟﺑﻌض أﻧﮫ ﯾﺷﺗرط أن ﺗﻛون اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ّ

ﻋ دّ اﻟﻘ رار اﻟﺟدﯾ د ﺑ ﺎطﻼً
أﺻدرت اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل ،وأن ﯾﻛ ون ﻛ ﻼ اﻟﻘ رارﯾن ﻣ ن اﺧﺗﺻﺎﺻ ﮭﺎ ،وإﻻ ُ
ﻟﻌﯾ ب ﻋ دم اﻻﺧﺗﺻ ﺎص ،وﻗ د ﺳ ﺑﻖ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ذﻟ ك ﻓ ﻲ ﻣﺑﺣ ث ﺳ ﺎﺑﻖ ﺧ ﻼل اﻟﺑﺣ ث ﻓ ﻲ ﺷ روط
ﺗﺣول.
اﻟ ّ
وﻟﻛن إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺑدﯾﮭﻲ أن ﺗﻣﻠك اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗ ﻲ أﺻ درت اﻟﻘ رار اﻟﻣﻌﯾ ب ﺣ ﻖ ﺗﺣوﯾﻠ ﮫ إﻟ ﻰ
ﻗرار آﺧر ﺻﺣﯾﺢ ﻓ ﺈن اﻟﺣ ﺎل ﻗ د ﯾﺧﺗﻠ ف ﻋﻧ د ﺗﺣوﯾ ل اﻟﻘ رار اﻟ ذي ﺻ در ﻋﻧﮭ ﺎ إذا ﻛ ﺎن ھ ذا اﻟﻘ رار
ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﺻدﯾﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺳﻠطﺔ أﻋﻠﻰ.
ﻓﯾرى اﻟﺑﻌض أن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺻدﯾﻖ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻗرارات ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻵﺛﺎرھﺎ إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗﺻدﯾﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘ ﺎ ﻟﺷ رط اﻟﺗواﻓ ﻖ اﻟﻣطﻠ وب ﻹﺟ راء اﻟﺗﺣ ّول
ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌ ﯾن أن ﯾﻛ ون اﻟﺗﺣ ّول اﻟ ذي ﺗﺟرﯾ ﮫ اﻟﺳ ﻠطﺔ اﻟﺗ ﻲ أﺻ درت اﻟﻘ رار ﺧﺎﺿ ﻌﺎ ً ﻹﺷ راف اﻟﺳ ﻠطﺔ
اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺗﺻدﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻷﺻل اﻟﻣﻌﯾب ﺷرطﺎ ً ﻟﺻدوره.2
ﺗﺣول ﻣن ﺗﻠﻘﺎء
وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرت اﻟﻘرار ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘوم ﺑﺈﻋﻣﺎل اﻟ ّ
ﻧﻔﺳﮭﺎ ،أو أن ﺗﻘوم ﺑذﻟك ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن ذوي اﻟﺷﺄن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻣﻌﯾب.
ﻓﻠﺟﮭ ﺔ اﻹدارة  -ﺗﻣﺎﺷ ﯾﺎ ً ﻣ ﻊ ﻣﺑ دأ اﻟﻣﺷ روﻋﯾﺔ  -اﻟﺣ ﻖ ﻓ ﻲ ﻣراﺟﻌ ﺔ ﻣ ﺎ ﯾﺻ در ﻋﻧﮭ ﺎ ﻣ ن
ﻗرارات؛ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺗﮭﺎ ،وھو ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ أن ﺗﻘوم اﻹدارة ﻣن ﺗﻠﻘ ﺎء ﻧﻔﺳ ﮭﺎ ﺑﺗﺣوﯾ ل ﻗ رار
ﺑﺎطل ﺻدر ﻋﻧﮭﺎ إﻟﻰ ﻗرار آﺧ ر ﺻ ﺣﯾﺢ إذا ﻣ ﺎ ﺗ واﻓرت اﻟﺷ روط اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﺣ ّول ،دون أن ﯾطﻠ ب
ﻣﻧﮭﺎ أﺣد ذﻟك ،وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋ ن رأي اﻟﻣﻛﻠﻔ ﯾن ﺑ ﺎﻟﻘرار ،اﻟ ذﯾن ﻟﮭ م اﻟﺣ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻠﺟ وء إﻟ ﻰ اﻟﻘﺿ ﺎء
ﻟطﻠب إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد إن ﻛﺎن ﯾﻣس ﺣﻘوﻗﮭم وﻣراﻛزھم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.

1
ﺗﺤﻮل اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.251
 د .أﺣﻤﺪ ﯾﺴﺮيّ ،2
ﺗﺤﻮل اﻟﻘﺮار اﻹداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.120
 -د .ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﻮد اﻟﺪﯾﻠﻤﻲّ ،
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وﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﻣﻛ ن أن ﺗﻘ وم اﻹدارة ﺑﺈﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﺑﻧ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗظﻠ م ذوي اﻟﺷ ﺄن ﻣ ن
ﻗ رار إداري ﻣﻌ ﯾن ،ﻓ ﺈذا وﺟ دت ﺟﮭ ﺔ اﻹدارة أن ھ ذا اﻟﻘ رار ﻣﻌﯾ ب ،وﯾﺗﺿ ﻣن ﻋﻧﺎﺻ ر ﻗ رار آﺧ ر
ﺻﺣﯾﺢ ﻓﺈن ﻟﮭﺎ أن ﺗﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﯾب إﻟﻰ اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد اﻟﺻ ﺣﯾﺢ ﺑﻌ د أن ﺗﺗﺄﻛ د ﻣ ن ﺗ واﻓر
ﺗﺣول.1
ﻛﺎﻓﺔ ﺷروط اﻟ ّ
وأﺧﯾرا ً ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺑﻌض ﯾ رى أن طرﯾﻘ ﺔ إﺟ راء اﻟﺗﺣ ّول ﻣ ن ﻗﺑ ل اﻹدارة إﻧﻣ ﺎ
ﺗﺣول إﻟﻰ ﻗرار آﺧر ﺻ ﺣﯾﺢ،
ﺗﺗم ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘرر اﻹدارة ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻗراراھﺎ اﻷﺻل ،وإﻋﻼﻧﮭﺎ أﻧﮫ ّ
دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟ ﻰ أن ﯾﻛ ون ﻗ رار اﻹﺑط ﺎل ﺻ رﯾ ًﺣﺎ ،ﺑ ل إن اﻹﺑط ﺎل اﻟﺻ رﯾﺢ ﻟﻠﻘ رار ﯾﻌﻧ ﻲ اﺳ ﺗﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺣوﻟﮫ؛ ﻷن ﻓﻲ ذﻟك زوال ﻟﻠﻘرار ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.
ّ

2

ﺗﺣول ﻣن ﺣﯾث اﻟطرﯾﻘ ﺔ اﻟﺗ ﻲ
ﺗﺣول اﻟذي ﺗﺟرﯾﮫ اﻹدارة ﻓﺈن اﻟﺑﻌض ﯾﻘ ّ
ﺳم اﻟ ّ
أﻣﺎ ﻋن ﺷﻛل اﻟ ّ
ﺗﺣول ﺿﻣﻧﻲ.3
ﺗﺣول ﺻرﯾﺢ و ّ
ﺗﺣول إﻟﻰ ّ
ﯾﺗم ﺑﮭﺎ اﻟ ّ
ﺗﺣول اﻟﺻرﯾﺢ -وھ و اﻟﺻ ﯾﻐﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﻰ ﻟﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار أدارﯾ ﺎ ً ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻷﺻ ﺣﺎب ھ ذا
وﯾﺗﻣﺛل اﻟ ّ
اﻟﺗﺻ ﻧﯾف -ﻓ ﻲ إﻋ ﻼن اﻹدارة ﺻ راﺣﺔ ﻋ ن إرادﺗﮭ ﺎ ﺑﺎﻻﻧﺗﻔ ﺎع ﻣ ن اﻟﻌﻧﺎﺻ ر اﻟﻣﺗ واﻓرة ﻓ ﻲ اﻟﻘ رار
اﻟﺑﺎطل؛ ﺑﻘﺻد اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮫ ،وﻟﻛن ﺑﺷﻛل آﺧر ﻹرادﺗﮭﺎ.
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﺣ ّول اﻟﺿ ﻣﻧﻲ إﻋﻼﻧ ﺎ ً ﺻ رﯾ ًﺣﺎ ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ اﻹدارة ،وإﻧﻣ ﺎ ﯾ ﺗم ﺑﺻ ورة
ﺿﻣﻧﯾﺔ ،وﻣﺛﺎل ذﻟك ﺻدور ﻗرار ﻋن إدارة ﻣﺎ ،واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﮫ أﺷﺧﺎص ﻗﺎﻧوﻧﯾون ﺧﺎرج اﻹدارة ،ﻓﺈذا
ﻟم ﺗواﻓﻖ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ ھ ذا اﻟﻘ رار ﻷﻧ ﮫ ﻣﻌﯾ ب ،وﻟﻛﻧﮭ ﺎ ﺑﺎﻟوﻗ ت ﻋﯾﻧ ﮫ أدرﺟ ت ھ ذا اﻟﻘ رار
ﺿﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻺدارة ،ﻓﺈﻧﮫ واﻟﺣﺎل ھذه ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ذﻟك ﺗﺣ وﯾﻼً ﺿ ﻣﻧﯾﺎ ً ﻟﻠﻘ رار طﺎﻟﻣ ﺎ أن
اﻹدارة أرادت اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭذا اﻟﻘرار ﻛﻘواﻋد داﺧﻠﯾﺔ ﻟدﯾﮭﺎ ﻻ ﻟﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻵﺧرﯾن ﺧﺎرج اﻹدارة ﺑﮫ.

1
ﺗﺤﻮل اﻟﻘﺮار اﻹداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.121
 د .ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﻮد اﻟﺪﯾﻠﻤﻲّ ، -2د.ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.430 ،
واﻟﺘﺤﻮل اﻟﻀﻤﻨﻲ راﺟﻊ د .ﻋﺒﺪ اﻟﻘ ﺎدر ﺧﻠﯿ ﻞ ،ﻧﻈﺮﯾ ﺔ ﺳ ﺤﺐ اﻟﻘ ﺮارات اﻹدارﯾ ﺔ ،ﻣﺮﺟ ﻊ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺼﺮﯾﺢ،
 -3ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﺣﻮل
ّ
ّ
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ  ،ص.341
ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،432-429د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ،ﻓﻜﺮة
ّ
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وﻣﺛ ﺎل ذﻟ ك أﯾﺿ ﺎ ً إذا ﺻ در ﻗ رار إداري ﺗرﺗ ب ﻋﻠﯾ ﮫ آﺛ ﺎر ﻟ م ﯾﻛ ن ﯾﺗوﺟ ب ﺗرﺗﯾﺑﮭ ﺎ ﺑﺳ ﺑب
ﺑطﻼﻧ ﮫ ،وﺻ ﺎدف أن ﺗواﻓﻘ ت ھ ذه اﻵﺛ ﺎر ﻣ ﻊ اﻵﺛ ﺎر اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻘ رار إداري آﺧ ر ،وﺛﺑ ت أن ھﻧﺎﻟ ك
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ﺿﻣﻧﯾﺎ إﻟﻰ
ﺗواﻓﻖ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﻛﻼ اﻟﻘرارﯾن ﻓﺈﻧﮫ ﻟﯾس ھﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﻘول ﺑ ّ
اﻟﻘرار اﻟﺻﺣﯾﺢ.
ﺗﺣول ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً :إﻋﻣﺎل اﻟ ّ
ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﮫ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﯾﻣﻠك ﺳﻠطﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟﻘ رارات ﻋﻧ دﻣﺎ ﯾطﻌ ن ذوو اﻟﺷ ﺄن
ﻓﻲ ﻗرار إداري ﺑﺎطل ﻟ م ﯾ ﺗم ﺳ ﺣﺑﮫ ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ اﻹدارة ،وﻟ م ﯾﺻ ﺎر إﻟ ﻰ إﻟﻐﺎﺋ ﮫ ،أو اﻟﻘﺿ ﺎء ﺑﺑطﻼﻧ ﮫ،
ﺗﺣول.1
ﺗﺣول ،إذا ﺗواﻓرت اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟراء ھذا اﻟ ّ
وﯾﻠﺗزم ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺈﺟراء اﻟ ّ
وﯾﻣﻛن ﻟﮫ ﻛذﻟك أن ﯾﻘوم ﺑﺈﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﺑﻧ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ طﻠ ب اﻹدارة ،أو ذوي اﻟﺷ ﺄن اﻟﻣﻛﻠﻔ ﯾن
ﺑ ﺎﻟﻘرار ،ﻛﻣ ﺎ ﯾﻣﻛ ن ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ اﻹداري إﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول أﺛﻧ ﺎء ﻧظ ره دﻋ وى طﻠ ب إﻟﻐ ﺎء ﻗ رار إداري
ﻓﯾﻘرر ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل إﻟﻰ ﻗ رار ﺻ ﺣﯾﺢ ﻋﻧ د ﺗ واﻓر اﻟﺷ روط اﻟﻣطﻠوﺑ ﺔ ،وذﻟ ك
ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﺣﻛم اﻹﻟﻐﺎء ،أو ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟ دﻋوى ﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺈﻋﻼن إﻧﻌ دام ﻗ رار إداري ﺑﻐﯾ ﺔ ﺗﺟﻧ ب إﻋ ﻼن اﻧﻌ دام
ھذا اﻟﻘرار.2
ﺗﺣول ﻋن طرﯾ ﻖ اﻟﻘﺿ ﺎء  -رﻏ م ﻗ درﺗﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ
وﻟﻌل اﻟﺳﺑب اﻟذي ﯾدﻋو اﻹدارة إﻟﻰ طﻠب اﻟ ّ
ﺗﺣول ،وﻋدم اﻟطﻌ ن ﺑ ﺎﻟﻘرار اﻟﺟدﯾ د ﻣ ن
اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﺑﻧﻔﺳﮭﺎ -ﻣرده إﻟﻰ رﻏﺑﺔ اﻹدارة ﺿﻣﺎن ﺻﺣﺔ اﻟ ّ
ﺗﺣول ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ.
ﻗﺑل أﺻﺣﺎب اﻟﺷﺄن ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﺗم اﻟ ّ

1
ﺗﺤﻮل اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.255
 د .أﺣﻤﺪ ﯾﺴﺮيّ ،2
ﺗﺤﻮل اﻟﻘﺮار اﻹداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص .104
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وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾرى اﻟﺑﻌض إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﻣ ن ﺧ ﻼل دﻋ وى ﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ ﯾﻣﻛ ن أن
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن رﻓﻌﮭﺎ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺷﺄن ،وذﻟ ك ﻗﯾﺎﺳ ﺎ ً ﻋﻠ ﻰ
ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ دﻋوى ّ
ﻣﺎ ھو ﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص.1
وﻟﻛ ن ﯾ رى اﻟ ﺑﻌض أن اﻟﺗﺣ ّول ﻻ ﯾﻌﻧ ﻲ ﺑ ﺄي ﺣ ﺎل ﻗﯾ ﺎم اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻹداري ﺑﺎﻟﺑﺣ ث ﻋ ن
ﻣﺑ ررات ﻹﻧﻘ ﺎذ إرادة اﻹدارة ،وأﻧ ﮫ ﻛ ذﻟك ﻻ ﯾﻌ د وﺳ ﯾﻠﺔ ﯾﻣﻛ ن اﻟﻠﺟ وء إﻟﯾﮭ ﺎ ﻟﻺﺑﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ رار
اﻟﺑﺎط ل ،ﻣ ﺎ ﻟ م ﺗﺗ واﻓر اﻟﺷ روط اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﺣ ّول ،وأن اﻟﺗﺣ ّول ﯾﻘ ﻊ ﺑﻘ وة اﻟﻘ ﺎﻧون ﺑﻣﺟ رد اﺳ ﺗﺟﻣﺎع
ﺷروطﮫ ،ﻓﮭو ﻻ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ إرادة اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ إرادة ﺟﮭ ﺔ اﻹدارة اﻟﻼﺣﻘ ﺔ،
وإﻧﻣ ﺎ ﯾﺳ ﺗﻧد ﻓﻘ ط إﻟ ﻰ إرادة اﻓﺗراﺿ ﯾﺔ ﯾﺗﺻ ور وﺟودھ ﺎ ﻟ دى اﻹدارة ﻟﺣظ ﺔ إﺻ دارھﺎ اﻟﻘ رار.2
وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن ھﻧ ﺎك ﻗﯾ ود ﻣﺗﻌ ددة ﺗﺣ د ﻣ ن ﺳ ﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻓ ﻲ إﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ،وﯾﻣﻛ ن إﺟﻣﺎﻟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ
اﻵﺗﻲ:
 .1أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣوﯾل اﻟﻘ رار اﻟﺻ ﺣﯾﺢ ،وﻻ اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل اﻟ ذي ﺗﺣﺻ ن
ﺗﺣول ﺗﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻹداري .أﻣﺎ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم
ﺑﻣﺿﻲ اﻟﻣدة؛ ﻷن ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﺗﺣوﻟﮫ؛ ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﺗﺣﺻن ﺑﻣرور اﻟوﻗت.
ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري أن ﯾﺑﺣث ﻓﻲ ّ
 .2ﻟ ﯾس ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ اﻹداري أن ﯾﺑﺣ ث ﻋ ن أرﻛ ﺎن اﻟﻘ رار اﻟﺻ ﺣﯾﺢ ﻣ ن ﺧ ﺎرج ﻋﻧﺎﺻ روأرﻛﺎن
اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل ،وﻋﻠﯾﮫ اﻟﺗﺛﺑت ﻣن وﺟود ﻧﯾﺔ اﻓﺗراﺿ ﯾﺔ ﻟ ﻺدارة ﻛﺎﻧ ت ﺳ ﺗﺗﺟﮫ ﻟﻠﻘ رار اﻟﺟدﯾ د
ﻟو ﻋﻠﻣت ﺑﺑطﻼﻧﮫ.
 .3ﻟ ﯾس ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ اﻹداري أن ﯾﺣ ل ﻧﻔﺳ ﮫ ﻣﺣ ل اﻹدارة .ﻓﻠ ﯾس ﻟ ﮫ أن ﯾﻌ دل أو ﯾﻐﯾ ر أو ﯾﻔﺳ ر
ﻣﺿ ﻣون اﻟﻘ رار اﻹداري ،وﻻ أن ﯾﻘﺣ م ﻧﻔﺳ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻧ زاع ﺑ ﯾن اﻷﻓ راد واﻹدارة ﻣ ن ﺗﻠﻘ ﺎء
ﻧﻔﺳﮫ ،إﻻ إذا ﻋرض ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻧزاع ﻣن ﺧﻼل دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﯾﻘﺗﺻر دوره ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل
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ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻧظورة أﻣﺎﻣﮫ ،ﺳوا ًء أﻛ ﺎن اﻟﺣﻛ م ﺑﺈﻟﻐ ﺎء اﻟﻘ رار أو اﻟﺣﻛ م ﺑ رد اﻟ دﻋوى ،وﻻ
ﯾﻣﻛن ﻟﮫ أﯾﺿﺎ ً أن ﯾﺻدر ﻗرارا ً ﺟدﯾدا ً ﯾﺣل ﻣﻛﺎن اﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل.1
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺑﻌ ض اﻟﻔﻘﮭ ﺎء ﻣﺛ ل ) (Sillerﯾ رون أﻧ ﮫ ﻻ ﯾﻣﻛ ن ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ
إﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﻣ ن ﺗﻠﻘ ﺎء ﻧﻔﺳ ﮫ؛ ﻷن اﻟﺗﺣ ّول وﺟ د ﻟﻣﺻ ﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ د ،وھ و اﻷﻣ ر اﻟ ذي ﻻ
ﺗﺣول ﺿد إرادﺗﮫ ،إﻻ أن ھذا اﻟرأي ﯾﻣﻛن اﻟرد ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻘول :أن
ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ إذا ﻣﺎ أُﻋﻣل اﻟ ّ
ﺗﺣول ھﻲ اﻹرادة اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ،وﻟﯾﺳت أﯾﺔ إرادة ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻠﺗﺻرف،
اﻟﻣﻌول ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟ ّ
وأن ﻗﯾ ﺎم اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﮭ ذا اﻟﻌﻣ ل ﻣ ن ﺗﻠﻘ ﺎء ﻧﻔﺳ ﮫ إﻧﻣ ﺎ ھ و أﻣ ر ﺗﺷ رﯾﻌﻲ ﯾطﺑﻘ ﮫ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ
وﯾراﻋﯾﮫ.2
ﺗﺣول ،ﺑﺎﻟﻘول إن
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟرد ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻘﺻر دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد ﺗﻘرﯾر اﻟ ّ
دور اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻹداري ﯾﺗﻌ دى ﻣﺟ رد ﺗطﺑﯾ ﻖ اﻟﻧﺻ وص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟوﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﻣﻌروﺿ ﺔ
أﻣﺎﻣﮫ إﻟﻰ اﺑﺗﻛﺎر اﻟﺣﻠول وإﻧﺷﺎء اﻟﻘواﻋد واﻷﺣﻛﺎم.
وﻣﻣ ﺎ ﺳ ﺑﻖ ﻋرﺿ ﮫ ﯾﺗﺿ ﺢ أن اﻟ ﺑﻌض ﯾ رى أن ﺟﮭ ﺔ اﻹدارة ھ ﻲ ﺻ ﺎﺣﺑﺔ
اﻻﺧﺗﺻ ﺎص ،وھ ﻲ اﻷوﻟ ﻰ ﺑﺈﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﻟﻸﺳ ﺑﺎب اﻟﺗ ﻲ ﺳ ﺑﻖ ذﻛرھ ﺎ ،ﻓ ﻲ ﺣ ﯾن ﯾ رى
اﻟ ﺑﻌض اﻵﺧ ر وﺧﺻوﺻ ﺎ اﻟﻔﻘ ﮫ اﻷﻟﻣ ﺎﻧﻲ أن اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري وﺣ ده ﻣ ن ﯾﺧ ﺗص ﺑﺗﺣوﯾ ل
اﻟﻘرار اﻹداري.3
وﯾﻌﻘب اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺄﻧﮫ وﻋﻠﻰ اﻟ رﻏم ﻣ ن اﻟﻔواﺋ د اﻟﺗ ﻲ ﯾﻣﻛ ن ﺗﺣﻘﯾﻘﮭ ﺎ ﻋﻧ دﻣﺎ
ﺗﺣول ﻋن طرﯾﻖ اﻹدارة ﺳواء أﻛﺎن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت واﻟﻧﻔﻘﺎت واﻟﺗﺧﻔﯾ ف ﻋ ن
ﯾﺗم اﻟ ّ
ﻛﺎھل اﻟﻘﺿﺎء ،أم ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻗدرة اﻹدارة ﻣﺻدرة اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻘ ﻖ ﻣ ن ﺷ روط اﻟﺗﺣ ّول،
إﻻ أن ھذا اﻟرأي ﻗد ﯾﺣﻣل اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺧﻲ ،وﻋدم ﺗ وﺧﻲ اﻟدﻗ ﺔ ﻋﻧ د إﺻ دار ﻗراراﺗﮭ ﺎ

اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.344
 -1د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ،ﻓﻜﺮة
ّ
2
ﺗﺤﻮل اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.210
 د .أﺣﻤﺪ ﯾﺴﺮيّ ، -3د .ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.428

94

طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻣﻘدورھﺎ أن ﺗﻘوم ﺑﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إن ﺗﺑﯾن أﻧﮭﺎ ﻣﻌﯾﺑ ﺔ ،ﻧﺎھﯾ ك ﻋ ن ﺗﺣﯾ ز اﻹدارة ﻏﺎﻟﺑ ﺎ
إﻟﻰ ﻗراراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﮭﺎ وھو أﻣر ﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﻛﺎره.
وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺈن إﻧﺎطﺔ ھذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﯾوﻓر ﺿﻣﺎﻧﺎت أﻛﺛ ر
ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﻘرار ،ﺧﺻوﺻﺎ ً أن اﻟﻘﺿﺎء ﺟﮭﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﺗﺣرى ﺗواﻓر ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﺷ روط اﻟﻣطﻠوﺑ ﺔ
ﺗﺣول ،وأھﻣﮭﺎ ﺗواﻓر اﻹرادة اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟدى ﺟﮭﺔ اﻹدارة.
ﻻﺟراء اﻟ ّ
ﺗﺣول
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻘرار اﻟ ّ
ﺗﺣول ﯾﻣﻛن إﻋﻣﺎﻟﮫ ﻣ ن ﻗﺑ ل ﺟﮭ ﺔ
إذا ﻛﺎن ﻗﺳم ﻣن ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻗد ذھﺑوا إﻟﻰ أن اﻟ ّ
اﻹدارة ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻛﻣﺎ ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ،وﻟ ذا ﻓ ﺈن اﻟطﺑﯾﻌ ﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻟﻠﺗﺣ ّول ﺗﺧﺗﻠ ف ﺑ ﺎﺧﺗﻼف
اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ إﻋﻣﺎﻟﮫ.
وﻣﻣ ﺎ ﻻ ﺷ ك ﻓﯾ ﮫ أن اﻟﺗﺣ ّول اﻟ ذي ﯾ ﺗم ﻋ ن طرﯾ ﻖ اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ﯾﻣﻛ ن ﻧﻌﺗ ﮫ ﺑﺎﻟﻌﻣ ل
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ﺣﯾث إﻧﮫ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿ ﻊ ﻟﮭ ﺎ اﻷﻋﻣ ﺎل اﻟﻘﺿ ﺎﺋﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺗﻣﺗ ﻊ
ﺑﺣﺟﯾﺔ اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﮫ ﺗﺟﺎه ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺎس.
ﺗﺣول اﻟذي ﯾﺗم ﻋن طرﯾﻖ اﻹدارة ،ﻓﺎﻟﻘرار اﻟذي ﯾ ﺗم اﻟﺗﺣ ّول إﻟﯾ ﮫ
وﯾﺧﺗﻠف اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠ ّ
ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻏﯾره ﻣن اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺣوز ﺣﺟﯾﺔ اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿ ﻲ ﺑ ﮫ ،وﯾﺑﻘ ﻰ
ﺧﺎﺿﻌًﺎ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ،وﯾﺟوز اﻟطﻌن ﺑﺈﻟﻐﺎﺋ ﮫ أﻣ ﺎم اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ﺷ ﺄﻧﮫ ﺷ ﺄن اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ
اﻷﺧرى.1
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾﻠﮭ ﺎ ﺑﻧ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗظﻠ م ﻣ ن ذوي اﻟﺷ ﺄن أﻣ ﺎم ﺟﮭ ﺔ اﻹدارة،
ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻗد ﺗﺛﯾر اﻟﻠﺑس ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌض ،ﻓﯾﺳﺑﻎ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻘ رار اﻟﺻ ﺣﯾﺢ ﻧ ﺗﺞ ﺑﻌ د
اﻟﺗظﻠم ﻣن اﻟﻘرار اﻷﺻل ﻟﺟﮭﺔ اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑدورھﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﮫ ،ﺛم ﯾﺻﺎر إﻟﻰ إﺑطﺎﻟ ﮫ وإﻋﻣ ﺎل
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اﻟﺗﺣ ّول ،أو رﻓ ض اﻟ ﺗظﻠم واﻹﺑﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘراراﻷﺻ ل ،وھ و ﻣ ﺎ ﯾﺣﻣ ل ﻓ ﻲ طﯾﺎﺗ ﮫ اﻟﻌﻧﺎﺻ ر
اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.
وﻟﻛ ن واﻗ ﻊ اﻟﺣ ﺎل أن اﻟ ﺗظﻠم أﻣ ﺎم ﺟﮭ ﺔ اﻹدارة ﻣﺻ درة اﻟﻘ رار ﻻ ﯾﻛﺳ ب اﻟﻘ رار اﻟﺻ ﻔﺔ
ﺗﺣول ﯾﺧﺗﻠ ف
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،وﻻ ﯾﻧزع ﻋﻧﮫ اﻟﺻﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ؛ ذﻟك أن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺟﮭﺔ اﻹدارة ﺑﺎﻟ ّ
ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋن اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﺻدر ﻋ ن اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ ،ﻓﮭ و ﯾﺻ در ﻋﻧﮭ ﺎ ﺑﺻ ﻔﺗﮭﺎ ﺗﻠ ك ﻧﺗﯾﺟ ﺔ ﻟوﺟ ود
ﺧﺻوﻣﺔ ﺑﯾن طرﻓﯾن ،ﯾﺗم ﺣﺳﻣﮭﺎ اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ،وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾﮫ ﺧَﺻ ﻣﺎ ً
و َﺣﻛﻣﺎ ً ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﺑﺧﻼف اﻟﺣﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﺣوﯾل ﻋن طرﯾﻖ اﻹدارة.1
وﻟﻌ ل ذﻟ ك وﺣ ده ﻛﻔﯾ ل ﺑﺗ دﻋﯾم اﻟ رأي اﻟ ذي ﯾ رى أن ﯾﺗ وﻟﻰ اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري وﺣ ده ﻣﮭﻣ ﺔ
إﺟراء اﻟﺗﺣول ﻋﻧد ﺗواﻓر ﺷروطﺔ.
ﺗﺣول
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث :ﻣﯾﻌﺎد اﻟ ّ
ﻟ ﯾس ھﻧ ﺎك ﻣﯾﻌ ﺎد ﻣﺣ دد ﯾﺟ ب اﻟﺗﻘﯾ د ﺑ ﮫ وإﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﺧﻼﻟ ﮫ ،وﻣ رد ذﻟ ك إﻟ ﻰ أن ﻓﻛ رة
ﺗﺣول ﺑرﻣﺗﮭﺎ ﻟم ﺗﻘﻧن ﺑﻌد ،وﻟذا ﻓﺈن ﻓﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﻟم ﯾﺳﺗﻘر ﻋﻠﻰ ﻣدة ﻣﺣددة ﻛﻣﯾﻌ ﺎد ﻹﻋﻣ ﺎل
اﻟ ّ
ﺗﺣول وإﻧﻣ ﺎ اﻛﺗﻔ ﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾ ﺎس ﻋﻠ ﻰ ﻏﯾرھ ﺎ ﻣ ن اﻟﻣ دد اﻟﻣﺗﻌ ﺎرف ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻹداري ﻛﻣﯾﻌ ﺎد
اﻟ ّ
ﺳﺣب اﻟﻘرار اﻹداري.
وﻣﯾﻌﺎد ﺳﺣب اﻟﻘرار اﻹداري ﻣ ن ﻗﺑ ل اﻹدارة ھ و ذات اﻟﻣﯾﻌ ﺎد اﻟﻣﻘ رر ﻟرﻓ ﻊ دﻋ وى إﻟﻐ ﺎء
اﻟﻘرار اﻹداري ا ًﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري.2
وﻋﻧ د اﻟﺣ دﯾث ﻋ ن ﻣﯾﻌ ﺎد ﺳ ﺣب اﻟﻘ رار اﻹداري ﻻ ﺑ د ﻣ ن اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أن ﻣﯾﻌ ﺎد ﺳ ﺣب
اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻘد ﻣر ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﻓﻔﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻛﺎن اﻟﻣﺟﻠس
ﯾرى أﻧﮫ ﯾﺣﻖ ﻟﻺدارة ﺳﺣب ﻗراراﺗﮭﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺷ روﻋﺔ دون اﻟﺗﻘﯾ د ﺑﻣﯾﻌ ﺎد ،وذﻟ ك ﺑﺎﻋﺗﺑ ﺎر أن اﻟﻘ رار
 -1د .ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.16
 -2د .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺧﻠﯿﻔﺔ ،اﻟﻘﺮار اﻹداري ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ،اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﻟﻺﺻ ﺪارات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،2008 ،ص .308
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اﻟﺑﺎطل ﻻ ﯾوﻟد أﯾﺔ ﺣﻘوق ،وﺑﺈﻣﻛﺎن اﻹدارة ﺳﺣﺑﮫ ﻓﻲ أي وﻗت ،وﻟﻛن أﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠ س اﻟدوﻟ ﺔ اﻟﻔرﻧﺳ ﻲ
ﻓﯾﻣ ﺎ ﺑﻌ د ﺑ دأت ﺗﺗﺟ ﮫ ﺑﺻ ورة ﺿ ﻣﻧﯾﺔ إﻟ ﻰ ﺿ رورة اﻟﺗﻘﯾ د ﺑﻣﯾﻌ ﺎد ﻣﻌ ﯾن ،ﻗﯾﺎﺳ ﺎ ً ﻋﻠ ﻰ ﻣﯾﻌ ﺎد اﻟطﻌ ن
ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء ،وأﺧﯾرا وﻣﻧذ ﻋﺎم  1922أﻛد اﻟﻣﺟﻠس ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺳﺣب اﻟﻘرار اﻹداري ﻻ ﯾﺟوز إﻻ
ﻓﻲ اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﺣدد ﻟرﻓﻊ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء أو ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻧظر اﻟدﻋوى.1
وﺳﺎر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ ذات اﻟﺧطﻰ ،ﺣﯾث ﻗرر ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ
ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻺدارة ﺳﺣب ﻗراراﺗﮭﺎ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون إﻻ ﻓ ﻲ ﻣﯾﻌ ﺎد اﻟﺳ ﺗﯾن ﯾوﻣ ﺎ ً اﻟﻣﻧﺻ وص ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ
ﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠ س اﻟدوﻟ ﺔ؛ ﻷن اﻟﺗﻘﯾ د ﺑﻣﯾﻌ ﺎد ﻣﺣ دد ﻟﺳ ﺣب اﻟﻘ رار ﯾ وازن ﺑ ﯾن ﺣ ﻖ اﻹدارة ﻓ ﻲ ﺗﺻ ﺣﯾﺢ
ﻗراراھ ﺎ اﻟﻣﺧ ﺎﻟف ﻟﻠﻘ ﺎﻧون ،وﻋ دم اﻟﻣﺳ ﺎس ﺑﺎﺳ ﺗﻘرار اﻟﻣراﻛ ز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ رﺗﺑﮭ ﺎ اﻟﻘ رار ﻏﯾ ر
اﻟﻣﺷروع ﻣن ﺟﮭﺔ ،وﯾراﻋﻲ ﺗﻧﺎﺳ ﻖ ﻣﯾﻌ ﺎد ﺳ ﺣب اﻟﻘ رار اﻹداري ﻣ ﻊ اﻟﻣﯾﻌ ﺎد اﻟﻣﺣ دد ﻟطﻠ ب إﻟﻐﺎﺋ ﮫ
ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء.2

وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﺎ أﻛدﺗﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻓ ﻲ ﺣﻛ م ﻟﮭ ﺎ ﺣﯾ ث ﻗ ررت أﻧ ﮫ" :إذا
إﻧﻘﺿت ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر اﻟﻘرار ،أو إﻋﻼﻧﮫ ﻗﯾﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدة اﻟطﻌن اﻟﻘﺿ ﺎﺋﻲ اﻛﺗﺳ ب
اﻟﻘرار ﺣﺻﺎﻧﺔ ﺗﻌﺻﻣﮫ ﻣ ن أي إﻟﻐ ﺎء أو ﺗﻌ دﯾل ،وﯾﺻ ﺑﺢ ﺣﯾﻧﺋ ذ ﻟﺻ ﺎﺣب اﻟﺷ ﺄن ﺣ ﻖ ﻣﻛﺗﺳ ب ﻓﯾﻣ ﺎ
ﺗﺿﻣﻧﮫ اﻟﻘرار ،وﻛل إﺧﻼل ﺑﮭذا اﻟﺣﻖ ﺑﻘرار ﻻﺣﻖ ﯾﻌﺗﺑر أﻣرا ً ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧون ﯾﻌﯾ ب اﻟﻘ رار اﻷﺧﯾ ر
وﯾﺑطﻠﮫ".3

1
ﺗﺤﻮل اﻟﻘﺮار اﻹداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.133
 اﻧﻈﺮ :د .ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﻮد اﻟﺪﯾﻠﻤﻲّ ، -2اﻧﻈﺮ :د .ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺼ ﻄﻔﻰ ﺷ ﺤﺎدة ،ﺣ ﺪود اﻟﺘ ﺰام ﺳ ﻠﻄﺎت اﻟﻀ ﺒﻂ اﻹداري ﺑﺴ ﺤﺐ وإﻟﻐ ﺎء ﻗﺮاراﺗﮭ ﺎ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺔ
وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ،ﺷﺮطﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ،1999 ،ص.24-22
 -3اﻧﻈ ﺮ :د .ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﺰﯾ ﺰ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻤ ﻨﻌﻢ ﺧﻠﯿﻔ ﺔ ،اﻟﻘ ﺮار اﻹداري ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ،اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ
ﻟﻺﺻ ﺪارات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ،2008 ،ص ،308 ،وﺣﻜ ﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ،طﻌ ﻦ رﻗ ﻢ  ،5638ﻟﺴ ﻨﺔ  44ق ،ﺟﻠﺴ ﺔ
.2001/6/27

97

وﻗد أﻛدت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻷردﻧﯾﺔ أﯾﺿﺎ ً ﻓﻲ ﺣﻛم ﻟﮭﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﻗد اﺳﺗﻘر اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ
أن اﻹدارة ﻻ ﺗﻣﻠك ﺳﺣب ﻗرارھﺎ اﻹداري إﻻ ﺿﻣن اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﺣدد ﻟرﻓﻊ دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء وھو ﺳ ﺗون
ﯾوﻣﺎ.1
وإﺳ ﺗﺛﻧﺎء ﻣ ن ھ ذا اﻷﺻ ل ﻓﻘ د اﺳ ﺗﻘر اﻟﻔﻘ ﮫ واﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ﻋﻠ ﻰ إﺟ ﺎزة ﺳ ﺣب ﺑﻌ ض
اﻟﻘرارت دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻣﯾﻌﺎد اﻟﺳﺣب ،وﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻧﻌدﻣﺔ وھو ﻣﺎ ﺳﻧوﺿﺣﮫ ﻻﺣﻘﺎ.
وﻋﻠﯾ ﮫ ﻓﻘ د ذھ ب ﺟﺎﻧ ب ﻣ ن اﻟﻔﻘ ﮫ إﻟ ﻰ اﻟﻘ ول ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ ﺗطﺑﯾ ﻖ ﻣﯾﻌ ﺎد ﺳ ﺣب اﻟﻘ رار اﻹداري ﻋﻠ ﻰ
ﺗﺣول ﯾﺟب أن ﯾ ﺗم ﻓ ﻲ ﺧ ﻼل اﻟﻣ دة اﻟﺗ ﻲ ﺣ ددھﺎ اﻟﻘ ﺎﻧون ﻟ ﻺدارة ﻟﺳ ﺣب ﻗراراﺗﮭ ﺎ
ﺗﺣول ،أي أن اﻟ ّ
اﻟ ّ
ﻏﯾ ر اﻟﻣﺷ روﻋﺔ وھ ﻲ ) (60ﯾو ًﻣ ﺎ ﺣﺳ ب ﻣ ﺎ اﺳ ﺗﻘرت ﻋﻠﯾ ﮫ أﻏﻠ ب اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت ،وأﻛ ده اﻟﻘﺿ ﺎء
اﻹداري ،وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﺎ ﻗررﺗﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺻ ر ﻣ ن أن اﻟﻘ رار اﻹداري ﯾﺗﺣﺻ ن
ﺑﻣﺿﻲ ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺄرﯾﺦ ﺻدوره.2
وﺣﯾ ث إن اﻟﺗﺣ ّول ﯾﻣﻛ ن أن ﯾﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ رار اﻟﻣﻌﯾ ب ﺑﻌ د إﺑطﺎﻟ ﮫ ،وﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ رار اﻟﻣﻧﻌ دم
أﯾﺿﺎ ً ،ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﯾﻌﺎد اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﯾب ،واﻟﻘ رار اﻟﻣﻧﻌ دم،
واﻟﻘرار اﻟﺑﺎطل اﻟذي ﺗﺣﺻن ﺑﻣرور اﻟﻣدة.
أوﻻً :اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﯾب
أﺷﺎر اﻟﺑﺎﺣث ﺳﺎﺑﻘﺎ ً إﻟﻰ أن ﺟﺎﻧﺑﺎ ً ﻣن اﻟﻔﻘ ﮫ اﻹداري ذھ ب إﻟ ﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ ﺗطﺑﯾ ﻖ ﻣﯾﻌ ﺎد ﺳ ﺣب
اﻟﻘ رار اﻹداري ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﺣ ّول ،ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﮭ ذا اﻟﻧ وع ﻣ ن اﻟﻘ رارات ،وﻣﯾﻌ ﺎد ﺳ ﺣب اﻟﻘ رار
اﻹداري ﻓ ﻲ أﻏﻠ ب اﻟﺗﺷ رﯾﻌﺎت ھ و ) (60ﯾوﻣ ﺎ ً وﻓ ﻲ ﻓرﻧﺳ ﺎ ﺷ ﮭرﯾن .3وﻣﻔ ﺎد ذﻟ ك أﻧ ﮫ ﯾﻣﻛ ن ﻟﺟﮭ ﺔ
اﻹدارة أن ﺗﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻘراراﻹداري اﻟﻣﻌﯾب ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣﺣ ددة؛ ﻟﺳ ﺣب اﻟﻘ رار اﻹداري،

 -1ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻻردﻧﯿﯿﻦ ،ﻋﺪد  ،5ﺳﻨﺔ  ،1972ص.123
 -2اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ،ﺟﻠﺴﺔ  ،1983/6/11ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ،ص.11
3
ﺗﺤﻮل اﻟﻘﺮار اﻹداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .132
 -د .ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﻮد اﻟﺪﯾﻠﻤﻲّ ،
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ﻛﻣﺎ أﻧ ﮫ ﯾﻣﻛ ن ﻟﻠﻘﺿ ﺎء أن ﯾﻧظ ر ﻓ ﻲ ﺗﺣوﯾ ل اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾ ب إذا رﻓ ﻊ إﻟﯾ ﮫ اﻷﻣ رﺧﻼل ﻧﻔ س
اﻟﻣدة وﻗﺑل إﻧﻘﺿﺎﺋﮭﺎ.
إﻻ أن ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮭﺎء وﺑﻌض اﻟ ُ
ﺷ راح اﻷﻟﻣ ﺎن ﯾﺷ ﺗرطون ﻹﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول أن ﺗﻧﻘﺿ ﻲ اﻟﻣ دة
اﻟﻣﺣددة ﻟﺳﺣب اﻟﻘ رار ﻣ ن ﻗﺑ ل اﻹدارة ،أو ﻟﻠطﻌ ن ﺑ ﮫ أﻣ ﺎم اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ،وﺣﺟ ﺗﮭم ﻓ ﻲ ذﻟ ك أن
اﻟﻘرار ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻣدة ﯾﻛون ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻺﻟﻐﺎء أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ،ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﺑﺈﻣﻛﺎن ﺟﮭﺔ اﻹدارة أن ﺗﻘوم ﺑﺳ ﺣﺑﮫ
ﺑدﻻ ﻣن أن ﺗﻘوم ﺑﺗﺣوﯾﻠﮫ.1
وﯾ رى ھ ؤﻻء وﺑﻌ ض ﻣؤﯾ دﯾﮭم أن اﻟﻌﻠ ﺔ ﻣ ن اﺷ ﺗراط اﻧﻘﺿ ﺎء اﻟﻣﯾﻌ ﺎد اﻟﻣﺣ دد ﻟﻠﺳ ﺣب أو
اﻹﻟﻐﺎء ھﻲ أﻧﮫ ﺑﻣﻘدور اﻹدارة ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻘرار ﻋن طرﯾ ﻖ ﺳ ﺣﺑﮫ دون اﻟﺣﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ
ﺗﺣوﯾﻠﮫ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﯾﺑﻘﻰ ﺻﺣﯾﺣﺎ ً ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻵﺛﺎره.
وﻟﻛن ﯾﺑدو أن ھذا اﻟﻘ ول ﯾﺗﻧ ﺎﻓﻰ ﻣ ﻊ ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول اﻟﺗ ﻲ ﺗﻔﺗ رض وﺟ ود ﻗ رار ﺑﺎط ل وﻏﯾ ر
2
ﺗﺣوﻟﮫ ﻷﻧﮫ ﻗﺑل اﻟﺣﻛ م ﺑﺈﺑطﺎﻟ ﮫ ﯾﺑﻘ ﻰ ﺻ ﺣﯾﺣﺎ ً ﻣﻧﺗﺟ ﺎ ً
ﺻﺣﯾﺢ  .ﺑل إن اﻟﻘرار اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻺﺑطﺎل ﻻ ﯾﺟوز ّ

ﻵﺛﺎره ﯾﺗﻣﺗﻊ ﯾﻘرﯾﻧﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ ،وﻻ ﯾﺳﻠﺑﮫ ﺻﺣﺗﮫ ھذه ﻣﺟرد اﻟطﻌن ﺑﮫ.
وﻋﻠ ﻰ اﻟﺟﺎﻧ ب اﻵﺧ ر ﯾ رى ﺑﻌ ض اﻟﺷ راح اﻹﯾط ﺎﻟﯾﯾن أن إﺑط ﺎل اﻟﻘ رار اﻟﻣﻌﯾ ب أدارﯾ ﺎ ً أو
ﺗﺣول.3
ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ً ﯾﻣﺣوه ﻣن ﻋﺎﻟم اﻟﻘﺎﻧون ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ اﻧﮭﯾﺎر اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺳﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮫ اﻟ ّ
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻹداري ،وﻣ ن
وﯾﺑدو ﺟﻠﯾﺎ ً أن اﻟﻣﻧطﻖ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻌﻣﻠﻲ ﯾﺗطﻠﺑﺎن وﺟود ﻣﯾﻌﺎد ﻟ ّ
ﺗﺣول؛ وذﻟك ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﺳﺗﻘرار اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯾﻌﺎد ﺳﺣب اﻟﻘرار اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟ ّ
ﻟﻸﻓ راد اﻟﺗ ﻲ ﺗوﻟ دت ﻋ ن اﻟﻘ رارات اﻟﻣﻌﯾﺑ ﺔ ﺣﺗ ﻰ ﻻ ﺗظ ل ﻣﻌﻠﻘ ﺔ وﻣﮭ ددة إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﻻ ﻧﮭﺎﯾ ﺔ؛ ﻧﺗﯾﺟ ﺔ
ﻻﺳﺗﻧﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ ﻗرارات ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ.

 -1د .ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.412
 -2د .ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.412
3
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ﺛﺎﻧﯾﺎ ً :اﻟﻘرار اﻟذي ﺗﺣﺻن ﺑﻣﺿﻲ اﻟﻣدة
وھو اﻟﻘرار اﻟذي ﻣﺿت اﻟﻣدة اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون وﻟم ﯾﺻﺎر إﻟﻰ ﺳﺣﺑﮫ ﻣن ﻗﺑ ل اﻹدارة أو
ﺗﺣول وﺟدت
ﺗﺣوﻟﮫ؛ ﻷن ﻓﻛرة اﻟ ّ
اﻟطﻌن ﺑﮫ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،وھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘرارات ﻻ ﯾﻣﻛن ّ
ﻟﻠﻌﻣ ل ﻋﻠ ﻰ إﻧﻘ ﺎذ إرادة اﻹدارة وﺗﺻ ﺣﯾﺢ اﻟﻘ رار ﺑ دﻻً ﻣ ن إﻟﻐﺎﺋ ﮫ ،وﻣ ﺎ دام أن اﻟﻘ رار اﻟ ذي ﺗﺣﺻ ن
ﺑﻣﺿﻲ اﻟﻣدة ﯾﺳﺗﻌﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري أو اﻹدارة ﺳﺣﺑﮫ أو إﻟﻐﺎءه ﻓﺈﻧﮫ واﻟﺣﺎل ھ ذه ﻻ ﯾﻣﻛ ن
ﺗﺣوﯾﻠﮫ.
وﻣﺛ ﺎل ذﻟ ك ﻣ ﺎ ﻗررﺗ ﮫ ﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻ رﯾﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻛ م ﻟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ دﻋوى رﻗ م

 3/551ق ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،1950/3/30ﺣﯾث أﻛدت ﻋﻠﻰ  " :أن ﻗﺿﺎء ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟرى ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ ﻻ
ﯾﺟوز ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺳﺣب اﻟﻘرارات اﻟﻔردﯾﺔ ﺑدﻋوى ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ﻣﯾﻌﺎد اﻟﺳ ﺗﯾن ﯾوﻣ ﺎ
اﻟذي ﺷرﻋﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠ س اﻟدوﻟ ﺔ ﻟﻸﻓ راد؛ ﻟطﻠ ب إﻟﻐ ﺎء ھ ذه اﻟﻘ رارات أﺳ وة ﺑﮭ م وﺗﻘرﯾ را ً ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟ ﺔ
ﺑﯾﻧﮭم؛ وﻟﻛﻲ ﯾﺗم اﻹﺳﺗﻘرار ﺑﻌد إﻧﻘﺿﺎء زﻣن واﺣد .ﻓﺈذا ﻣﺎ اﻧﺗﮭﻰ ھذا اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻛﺗﺳب اﻟﻘرار ﺣﺻﺎﻧﺔ
ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌﺻﻣﮫ ﻣن أي إﻟﻐﺎء أو ﺗﻌدﯾل ".1
واﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدم ﺟواز ﺗﺣوﯾل ھذا اﻟﻧوع ﻣ ن اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ﻛﻣ ﺎ ھ و واﺿ ﺢ ﻓ ﻲ اﻟﻘ رار
اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﻣﺻري ھ ﻲ أن اﻟﻘ رار إذا ﺗﺣﺻ ن ﺑﻣﺿ ﻲ اﻟﻣ دة ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺄﺧ ذ ﺣﻛ م
اﻟﻘرارات اﻟﻣﺷروﻋﺔ ،وﯾرﺗب آﺛﺎرھﺎ ،وطﺎﻟﻣ ﺎ أن اﻟﻐﺎﯾ ﺔ ﻣ ن إﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ھ ﻲ إﻧﻘ ﺎذ إرادة اﻹدارة
واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓراد -وھو أﻣر ﯾ ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘ ﮫ ﺑﻣﺟ رد ﺗﺣﺻ ن اﻟﻘ رار -ﻓ ﻼ ﺣﺎﺟ ﺔ
ﺗﺣول اﻟﻘرار.2
إذا ﻟﻠﺑﺣث ﺣول ّ
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻧت ﺑﻣﺿﻲ اﻟﻣدة -رﻏ م أن ھ ذا اﻟﺗﺣﺻ ن ﯾﺳ ﺑﻎ
ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ -إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾطﮭرھﺎ ﻣن اﻟﻌﯾوب ،وﻻ ﯾﺟ وز اﺗﺧﺎذھ ﺎ أﺳﺎﺳ ﺎ ً ﻟﻘ رار إداري ﺟدﯾ د أو
إدﺧﺎﻟﮭﺎ ﻛﻌﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻره ،وھﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﺞ ﻏﯾر اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرة وﺑﺻﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ،وھو
 -1أﻧﻈﺮ :ﺣﻤﺪي ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﻜﺎﺷﺔ ،اﻟﻘﺮار اﻹداري ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.964
 -2د .رﻣﺰي طﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺗﺪرج اﻟﺒﻄﻼن ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،1968 ،ص.392
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ﻣﺎ ﯾﻌد ﻣﺑدأ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ أﻛدت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﺳم اﻹﺳﺗﺷﺎري ﻟﻠﻔﺗ وى واﻟﺗﺷ رﯾﻊ ﻓ ﻲ
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻري.1
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﯾراه اﻟ ﺑﻌض ﻣ ن ﻋ دم إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟﺑﺎط ل ﻗﺑ ل ﻣﺿ ﻲ
اﻟﻣدة اﻟﻣﺣ ددة ﻟﺳ ﺣﺑﮫ أو طﻠ ب إﻟﻐﺎﺋ ﮫ  -ﻛﻣ ﺎ أﺳ ﻠف  -إﻻ أن اﺷ ﺗراط ﻣﺟ ﺎوزة اﻟﻘ رار ﻟﻠﻣ دة اﻟﻣﺣ ددة
ﻟﺳ ﺣب اﻟﻘ رار أدارﯾ ﺎ ً ،أو إﻟﻐﺎﺋ ﮫ ﻗﺿ ﺎﺋﯾﺎ ً  -ﻛﺷ رط ﻟﺟ واز إﺟ راء اﻟﺗﺣ ّول -أﻣ ر ﯾﺻ ﻌب اﻟﻘﺑ ول ﺑ ﮫ
ﺧﺎﺻﺔ أن ھﻧﺎك إﺟﻣﺎع ﻓﻘﮭﻲ وﻗﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻن اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﯾب إذا إﻧﻘﺿت اﻟﻣدة اﻟﻣﺣ ددة ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ ً
ﻟﺳﺣﺑﮫ أو إﻟﻐﺎﺋﮫ.
وﻣ ن ﺟﺎﻧ ب آﺧ ر ﯾ رى اﻟ ﺑﻌض أﻧ ﮫ طﺎﻟﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ت اﻟﻐﺎﯾ ﺔ ﻣ ن وﺿ ﻊ ﻣﯾﻌ ﺎد ﻟﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار
اﻹداري ﺣﻣﺎﯾ ﺔ ﺣﻘ وق اﻵﺧ رﯾن ،واﺳ ﺗﻘرار اﻟﻣراﻛ ز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﻧﺎﺷ ﺋﺔ ﻋ ن اﻟﻘ رار ،ﻓﺈﻧ ﮫ ﺑﻣﻔﮭ وم
اﻟﻣﺣﺎﻟﻔ ﺔ ﯾﺟ وز ﺗﺣوﯾ ل اﻟﻘ رار اﻹداري ﻓ ﻲ أي وﻗ ت دون اﻟﺗﻘﯾ د ﺑﻣﯾﻌ ﺎد ﻋﻠ ﻰ أن ﯾﻘﺗﺻ ر ذﻟ ك ﻋﻠ ﻰ
اﻹدارة دون اﻟﻘﺿﺎء ،ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾُﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻻ ﻣن ذي ﻣﺻﻠﺣﺔ.2
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً :اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم
ﻣ ن اﻟﻣﻌﻠ وم أن اﻟﻘ رار اﻟﻣﻧﻌ دم ﻗ رار ﺑﺎط ل ﻣﻧ ذ ﺗﻛوﯾﻧ ﮫ ،ﻻ ﯾﻛﺳ ب ﺣﻘوﻗ ﺎ ،وﻻ ﯾﻔ رض أي
اﻟﺗزام وﻻ ﯾﻠزم اﻷﻓراد ﺑﺎﺣﺗراﻣﮫ ،ﻓﮭو واﻟﻌدم ﺳواء ،ﻻ ﺑل إن اﻻﻧﻌدام ﯾﺧرﺟﮫ ﻣ ن ﻧط ﺎق اﻟﻘ رارات
اﻹدارﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄﯾﺔ ﺣﺻﺎﻧﺔ.3
ﻟ ذا ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺟ وز ﺳ ﺣب اﻟﻘ رار اﻹداري اﻟﻣﻧﻌ دم أو اﻟﺣﻛ م ﺑﺎﻧﻌداﻣ ﮫ ﻣﮭﻣ ﺎ ﻣﺿ ﻰ ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣ ن
اﻟزﻣن ،ﺑ ل إﻧ ﮫ ﻻ ﯾﺣﺗ ﺎج إﻟ ﻰ ﺣﻛ م ﻟﺗﻘرﯾ ر ﺑطﻼﻧ ﮫ ﻷﻧ ﮫ ﻋ دم ،واﻟﺣﻛ م ﻋﻧ دھﺎ ﻻ ﯾﻌ دو ﻛوﻧ ﮫ ﻣﻘ ررا ً

 -1ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺎذ ﺳﻤﯿﺮ أﺑﻮ ﺷﺎدي ،اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ،1966 ،ﻣﺒﺪأ رﻗﻢ  ،1361ص .2207
2
ﺗﺤﻮل اﻟﻘﺮار اﻹداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.134
 د .ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﻮد اﻟﺪﯾﻠﻤﻲّ ، -3د .ﺣﻤﺪي ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﻜﺎﺷﺔ ،اﻟﻘﺮار اﻹداري ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،1987 ،ص.971
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ﻟﺑطﻼن اﻟﻘرار ﻻ ﻣ ﺑطﻼً ﻟ ﮫ ،ﻛﻣ ﺎ أﻧ ﮫ ﯾﺟ وز ﻷي ﺷ ﺧص أن ﯾﺗﻣﺳ ك ﺑﺎﻧﻌ دام اﻟﻘ رار وﻟ و ﻟ م ﯾﻛ ن ذا
ﻣﺻﻠﺣﺔ.1
وﺣﯾ ث أن اﻟﻘ رار اﻟﻣﻧﻌ دم ﻻ ﯾﺗﺣﺻ ن ﺿ د اﻟﺳ ﺣب أو اﻹﻟﻐ ﺎء ﺣﺗ ﻰ ﻟ و ﻣﺿ ت ﻋﻠﯾ ﮫ ﻣ دة
ﺗﺣوﻟ ﮫ ﻓ ﻲ أي وﻗ ت دون
اﻟﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ً اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ ً ،ﻓﺈﻧ ﮫ ﻗﯾﺎﺳ ﺎ ً ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ك ﯾﻣﻛ ن أن ﯾ ﺗم ّ
اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻣﯾﻌﺎد ،وھو ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻔﻘﮫ اﻹداري ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺻر وﻓرﻧﺳﺎ.2
وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟ ك ﺣﻛ م اﻟﻣﺣﻛﻣ ﺔ اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟطﻌ ن رﻗ م  20/140ق ﺑﺗ ﺎرﯾﺦ

 1978/12/24اﻟذي ﺟﺎء ﻓﯾﮫ " إن ﻗرار اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺑﺎطل ﻻ ﯾﺟوز ﺳﺣﺑﮫ ﺑﻌ د اﻧﻘﺿ ﺎء ﻣﯾﻌ ﺎد اﻹﻟﻐ ﺎء
إﻻ أن ﯾﻛون ﻣﻧﻌدﻣﺎ ً ،ﺑ ﺄن ﺗﻛ ون ﻣﺧﺎﻟﻔﺗ ﮫ ﻟﻠﻘ ﺎﻧون ﺑﺎﻟﻐ ﺔ ﺣ دا ً ﻣ ن اﻟﺟﺳ ﺎﻣﺔ ﯾﺟﻌ ل اﻟﻘ رار ﻣﺟ ردا ً ﻣ ن
طﺑﯾﻌﺗﮫ ﻛﻘرار إداري ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟوز ﻣﻌﮫ ﺳﺣﺑﮭﺎ دون ﺗﻘﯾد ﺑﻣﯾﻌﺎد اﻟﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ اﻟﻣﻘررة ﻟﺳﺣب اﻟﻘرارات
اﻹدارﯾﺔ اﻟﺑﺎطﻠﺔ ".3
وﺧﻼﺻ ﺔ اﻷﻣ ر أﻧ ﮫ إذا ﻣ ﺎ ﻗ ﯾس ﻣﯾﻌ ﺎد اﻟﺗﺣ ّول ﺑﻣﯾﻌ ﺎد ﺳ ﺣب اﻟﻘ رار اﻹداري -وھ و ذاﺗ ﮫ
ﻣﯾﻌ ﺎد اﻹﻟﻐ ﺎء -ﻓ ﺈن ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻟﻣﻌﯾ ب ﻻ ﺑ د أن ﯾ ﺗم ﺧ ﻼل ﻣ دة ﺳ ﺗﯾن ﯾوﻣ ﺎ ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺻ دور
اﻟﻘرار ،4ﻓﺈذا اﻧﻘﺿت ھذه اﻟﻣدة ﻓ ﺈن اﻟﻘ رار ﯾﺗﺣﺻ ن ،وﯾﺻ ﺑﺢ ﻋﺻ ﯾﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﺣ ّول ،وﺑﺧ ﻼف ذﻟ ك
ﻓﺈن اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﻌدم ﻻ ﯾﺗﺣﺻن ﺑﻣﺿﻲ اﻟﻣدة ،وﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾﻠﮫ ﻓﻲ أي وﻗت دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻣﯾﻌﺎد.

 -1د .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺧﻠﯿﻔﺔ ،اﻟﻘﺮار اﻹداري ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ،اﻟﻤﺮﻛ ﺰ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ ﻟﻺﺻ ﺪارات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،2008 ،ص ،310ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.134
 -2د .رﻣﺰي طﮫ اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺗﺪرج اﻟﺒﻄﻼن ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ،دار اﻟﻨﮭﻀ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ ،1968 ،ص،391
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،413،د .أﺣﻤﺪ ﯾﺴﺮي ،ﺗﺤ ّﻮل اﻟﺘﺼ ﺮف اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﺮﺟ ﻊ
ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،250د .ﺣﻤﺪي ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﻜﺎﺷﺔ ،اﻟﻘﺮار اﻹداري ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.971
 -3د .ﺣﻤﺪي ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻋﻜﺎﺷﺔ ،اﻟﻘﺮار اﻹداري ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.973
 -4ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺔ ﺻﺪورھﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺدارة ﻷن ﻋﻠﻢ اﻹدارة ﺑﮭﺎ ﻣﻔﺘ ﺮض وﻻ ﯾﻘﺒ ﻞ إﺛﺒ ﺎت اﻟﻌﻜ ﺲ،
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﮭﺎ إﻻ إذا ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻤﮭﻢ ﺑﮭﺎ وﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء ﺑﻨﺸﺮھﺎ أو
إﻋﻼن اﻷﻓﺮاد ﺑﮭﺎ أو ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﯿﻘﯿﻨ ﻲ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻷﻓ ﺮاد ﺑﺼ ﺪور اﻟﻘ ﺮار .ﻟﻠﻤﺰﯾ ﺪ أﻧﻈ ﺮ :ﻋﺒ ﺪ اﻟﻌﺰﯾ ﺰ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻤ ﻨﻌﻢ ﺧﻠﯿﻔ ﺔ ،اﻟﻘ ﺮار
اﻹداري ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.253
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ﺗﺣول
اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :آﺛﺎر اﻟ ّ
ﺗﺣول ﯾﻔﺗ رض وﺟ ود ﻗ رار ﺑﺎط ل أو ﻣﻧﻌ دم ،وآﺧ ر ﺻ ﺣﯾﺢ ﺗ واﻓرت
ﻟﻘد ﺑﺎت واﺿﺣﺎ ً أن اﻟ ّ
ﺗﺣول اﻟﺗﻲ ﺳ ﺑﻖ أن أُوﺿ َﺣت ﻓ ﺈن اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل
ﻋﻧﺎﺻره ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻷول ،ﻓﺈذا ﺗواﻓرت ﺷروط اﻟ ّ
ﺣﺗﻣ ﺎ ﺳ ﯾزول وﺗ زول ﻣﻌ ﮫ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻵﺛ ﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗرﺗﺑ ت ﻋﻠﯾ ﮫ؛ ﻷن ﻣ ﺎ ﺑﻧ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺑﺎط ل ﻓﮭ و
ﺑﺎطل ،وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺳوف ﯾوﻟد ﻗرار ﺟدﯾد ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻘرار اﻷﺻل اﻟﺑﺎطل وھذا اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد ﺳوف
ﯾرﺗب آﺛﺎرا ً ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻘرار اﻷﺻل.
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ھذا اﻟﻣطﻠب ﺗﻧﺎول اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗرﺗب ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﺛﻼﺛ ﺔ ﻓ روع
أوﻟﮭﺎ زوال اﻟﻘرار اﻷﺻل اﻟﺑﺎطل ،وﺛﺎﻧﯾﮭ ﺎ ﻧﺷ وء ﻗ رار إداري ﺟدﯾ د وﺻ ﺣﯾﺢ وآﺧرھ ﺎ رﺟﻌﯾ ﺔ أﺛ ر
ﺗﺣول.
اﻟ ّ
اﻟﻔرع اﻷول :زوال اﻟﻘرار اﻷﺻل
ﺗﺣول إﻟﻰ إﺑطﺎل اﻟﻘرار اﻷﺻل ﺿ ﻣﻧﺎ ً  ،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ زوال ھ ذا اﻟﻘ رار
ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾؤدي إﻋﻣﺎل اﻟ ّ
ﺗﺣول ﺑرﻣﺗﮫ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﮫ ﻟوﻻ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓ ﻲ إﻧﻘ ﺎذ إرادة اﻹدارة ،وذﻟ ك ﺑ ﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣ ن
ﻷن اﻟ ّ
ھذا اﻟﻘرار ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ،وﺗﺑﻌﺎ ً ﻟذﻟك زوال ﻛﺎﻓﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑت ﻋﻠﯾﮫ وﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ أي
ﻣن ﻟﺣظﺔ ﺻدور اﻟﻘرار.1
وﯾ رى ﺑﻌ ض اﻟﻔﻘ ﮫ اﻟ رﺑط ﺑ ﯾن اﻷﺛ ر اﻟرﺟﻌ ﻲ ﻟﻠﺗﺣ ّول وأﺛ ره اﻟﻛﺎﺷ ف ﺑﺎﻋﺗﺑ ﺎر أن اﻟﺗﺣ ّول
ﺗﺣول ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ
ﯾﻛﺷف ﻋن ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرارﻣﻧذ ﻟﺣظﺔ ﺻدوره ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻧﺳﺣب آﺛﺎر اﻟ ّ
إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟﻘرار ﻣن ﻗﺑل ﺟﮭﺔ اﻹدارة.2
وﻓ ﻲ اﻟوﻗ ت اﻟ ذي اﺳ ﺗﻘر ﻓﯾ ﮫ اﻟﻔﻘ ﮫ اﻹداري ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري ﻟ ﯾس ﻟ ﮫ ﺻ ﻔﺔ
ﺗﺣول ﻟﮫ ﺻﻔﺔ إﻧﺷ ﺎﺋﯾﺔ وإﻗرارﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ذات اﻟوﻗ ت؛ ﻷن دور
إﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ،ﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮫ اﻹﯾطﺎﻟﻲ أن اﻟ ّ

 -1ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.433 ،
2
ﺗﺤﻮل اﻟﻘﺮار اﻹداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.140
 -د .ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﻮد اﻟﺪﯾﻠﻤﻲّ ،
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ﺗﺣول ،وإﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌداه إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد اﻟ ذي
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ إﻗرار اﻟ ّ
ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟوﺟوه ﻋن اﻟﻘرار اﻷﺻل.1
وﺧﻼﻓ ﺎ ﻟ ﻶراء اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﯾ رى اﻟ ﺑﻌض أن اﻟﺗﺣ ّول ﻻ ﯾﺗوﻗ ف ﻋﻠ ﻰ إرادة اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ،وﻻ ﻋﻠ ﻰ
إرادة اﻹدارة ﻣﺻ درة اﻟﻘ رار ،وإﻧﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ إرادة اﻟﻣﺷ رع ،ودﻟﯾ ل ذﻟ ك أن اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻹداري ﯾﺣﻛ م
ﺗﺣول إذا ﻣﺎ ﺗواﻓرت ﺷروطﮫ دون أن ﯾﻛون ﻹرادﺗﮫ أو إرادة اﻹدارة أي أﺛ ر ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﯾﻘ رره ﻣ ن
ﺑﺎﻟ ّ
ﺣﻛم.2
وﯾﺑدو ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﻘول ﺑوﺟود دور ﺣﺎﺳم ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓ ﻲ إﻧﺷ ﺎء اﻟﻘ رار اﻟﺟدﯾ د ،رﻏ م أھﻣﯾ ﺔ
اﻟدور اﻟذي ﯾﺿطﻠﻊ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺗ واﻓر اﻟﺷ روط اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻹﺟ راء اﻟﺗﺣ ّول؛ ﻷن اﻹرادة اﻻﻓﺗراﺿ ﯾﺔ
ﺗﺣول ﻣن ﻋدﻣﮫ ،ﻻ إرادة اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻟﺟﮭﺔ اﻹدارة ﻣﺻدرة اﻟﻘرار ھﻲ اﻟﻣﻌول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﺟواز اﻟ ّ
اﻹداري.
وﯾﺛﺎر ﺗﺳﺎؤل ھﻧﺎ ﻋن ﻣﺻﯾر اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﺻدرت ﺑﺎﻻﺳ ﺗﻧﺎد إﻟ ﻰ اﻟﻘ رار اﻟﺑﺎط ل
ﺗﺣول ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وھل ﯾﺗم إﺑطﺎﻟﮭﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟ ﺑطﻼن اﻟﻘ رار اﻷﺻ ل اﻟ ذي
اﻟذي ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﮫ ،وﻋن ﻣدى ﺛﺄﺛﯾر اﻟ ّ
اﺳﺗﻧدت إﻟﯾﮫ؟ ،أم أﻧﮭﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻵﺛﺎرھﺎ؟.
ﯾرى اﻟ ﺑﻌض وھ و ﻣ ﺎ ﯾﺑ دو رأﯾ ﺎ ً ﺻ ﺎﺋﺑﺎ أن ھ ذه اﻟﻘ رارات ﺗ زول ﺗﺑﻌ ﺎ ً ﻟ زوال اﻟﻘ رار اﻟ ذي
ﺗﺣول ﯾﻌﻧﻲ إﺑطﺎل اﻟﻘرار اﻷﺻل ﺿ ﻣﻧﯾﺎ ً وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن ﻣ ﺎ ﺑﻧ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺑﺎط ل ﻓﮭ و
اﺳﺗﻧدت إﻟﯾﮫ ﻷن اﻟ ّ
ﺑﺎطل ﻛﻣﺎ اﺳﻠﻔﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً.3

 -1د .ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.433 ،
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،2004 ،ص.352
 -2د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ،ﻓﻜﺮة
ّ
3
ﺗﺤﻮل اﻟﻘﺮار اﻹداري ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.142
 -د .ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﻮد اﻟﺪﯾﻠﻤﻲّ ،
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اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻧﺷوء ﻗرار إداري ﺟدﯾد
ﺗﺣول ﻧﺷوء ﻗرار ﺟدﯾد ﺻﺣﯾﺢ ﻏﯾ ر اﻟﻘ رار اﻷﺻ ل ،وھ ذا اﻟﻘ رار إﻧﻣ ﺎ ﯾﻧﺷ ﺄ
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟ ّ
ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون وﺑﻣﻌﻧﻰ أدق أﻧﮫ ﻟ ﯾس ﻹرادة ﺟﮭ ﺔ اﻹدارة أو اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري اي دور ﻓ ﻲ ﺗﻛ وﯾن ھ ذا
اﻟﻘرار ﻷن ﻋﻧﺎﺻره أﺻﻼً ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻷﺻ ل وﻛ ل ﻣ ﺎ ﯾﻠ زم اﻟﺑﺣ ث ﻋ ن إرادة ﻣﻔﺗرﺿ ﺔ ﻻ
ﻋ ن إرادة ﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ ،وﻣ ﺎ دور اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ھﻧ ﺎ إﻻ ﻣﺟ رد ﺗﻧﻔﯾ ذ ﻹرادة اﻟﻣﺷ رع ﻋﻧ دﻣﺎ ﺗﺗطﻠ ب اﻟﺷ روط
ﺗﺣول.1
اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟراء اﻟ ّ
وﯾرى اﻟﺑﻌض أن ﺻﺣﺔ اﻟﺗﺻ رف اﻟﺟدﯾ د إﻧﻣ ﺎ ﺗﺳ ﺗﻧد إﻟ ﻰ اﻟﻘ ﺎﻧون ﻣﺑﺎﺷ رة ،ﻟ ذﻟك ﻻ ﻣﺟ ﺎل
ﻟﻠﻘ ول ﺑ ﺄن ھﻧ ﺎك ﺗﺣ ّول ﻗﺿ ﺎﺋﻲ؛ ﻷن دور اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ھ و ﺗﻘ دﯾر ﺗﺣﻘ ﻖ اﻟﺷ روط اﻟﻣطﻠوﺑ ﺔ ،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ
ﺗﻘرﯾر وﺟود اﻟﺗﺻرف اﻟﺟدﯾد ﻻ إﻧﺷﺎﺋﮫ ،وإن ﻣﺎ ﯾﻧﺷ ﺄ ﻣ ن ﻣراﻛ ز ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ﻧﺗﯾﺟ ﺔ ﻟﻠﺗﺣ ّول إﻧﻣ ﺎ ﻣ رده
اﻟﻘ ﺎﻧون ﻻ إرادة اﻟﻘﺎﺿ ﻲ وﺳ ﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻻ ﯾﻣﻠ ك ﻣ ن ﺧﻼﻟﮭ ﺎ إﻋﻣ ﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﻣ ﺎ ﻟ م ﺗﺗ وﻓر
ﺷروطﮫ وھو ﻣﺎ أﺷﯾرإﻟﯾﮫ ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﺔ آﻧﻔﺎ ً.2
وﻻ ﺷك ﻓﻲ أن ھذا اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد ﯾﺳري ﻓﻲ ﻣواﺟﮭ ﺔ اﻟﻛﺎﻓ ﺔ ،وﻻ ﯾﻘﺗﺻ ر أﺛ ره ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟﮭ ﺔ
ﺗﺣول ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ھو إﻟﻐﺎء ﻟﻘرار إداري ﻏﯾ ر ﻣﺷ روع،
اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﮫ واﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﮫ ﻓﻘط؛ ﻷن اﻟ ّ
وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﻧﺷوء ﻗرار ﺟدﯾد وﺻﺣﯾﺢ ،وﻗد اﺳﺗﻘر ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر إﻟﻰ
ﺳرﯾﺎن ﺣﻛم اﻹﻟﻐﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﻓﺔ.3
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث :رﺟﻌﯾﺔ أﺛر اﻟﺗﺣول
ﺗﺣول ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻷﺻل وﻧﺷوء ﻗرار ﺟدﯾد
ﺳﺑﻖ وأن ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣث أن اﻟ ّ
ﺻﺣﯾﺢ ،وھذا اﻟﻘرار اﻟﺟدﯾد ﯾﺳري ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﯾﻧﺳ ﺣب إﻟ ﻰ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺻ دور اﻟﻘ رار اﻷﺻ ل ،وﻟ ﯾس
ﺗﺣول.
ﻣن أي ﺗﺎرﯾﺦ آﺧر ﻛﺗﺎرﯾﺦ رﻓﻊ اﻟدﻋوى أو ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟ ّ
1
ﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.351
 د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ،ﻓﻜﺮة اﻟﺘ ّ2
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت
ﺗﺤﻮل اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،210-209د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ،ﻓﻜﺮة
ّ
 د .أﺣﻤﺪ ﯾﺴﺮيّ ،اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.352 ،
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت اﻹدارﯾﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.354 ،
ﻓﻜﺮة
دﺳﻮﻗﻲ،
 -3ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ أﻧﻈﺮ :د .رأﻓﺖ
ّ
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وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻓﺈن ﺑطﻼن اﻟﻘرار اﻹداري اﻷﺻل ﺑﺣ د ذاﺗ ﮫ ﯾرﺗ ب أﺛ ره ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻣﺎﺿ ﻲ،
ﻓﮭو واﻟرﺟﻌﯾﺔ أﻣران ﻣﺗﻼزﻣﺎن؛ ﻷن ﺑطﻼﻧ ﮫ ﯾﻌدﻣ ﮫ وﺟ وده اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺻ دوره ،وھ و ﻣ ﺎ
ﺗﺣول.1
اﻋﺗﻣده اﻟﺑﻌض ﻛﻣﺑرر ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺛراﻟرﺟﻌﻲ ﻟﻠ ّ
وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إن اﻷﺛر اﻟرﺟﻌﻲ ﻟﻠﻘ رار اﻟﺑﺎط ل ﺳ وف ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺎس ﺑ ﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﺗﺳ ﺑﺔ
ﻟﻸﻓراد وﺑﺎﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷ ﺄت ﺟ راء ھ ذا اﻟﻘ رار ،وھ و أﻣ ر ﻗ د ﯾﻛ ون أوﻟ ﻰ ﺑﺎﻻھﺗﻣ ﺎم ﻣ ن
إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﻌﯾب؛ ﻟ ذﻟك ﻓ ﺈن اﻷﺛ ر اﻟرﺟﻌ ﻲ ﻟﻠﺗﺣ ّول وﺳ رﯾﺎن اﻟﻘ رار اﻟﺟدﯾ د ﻣ ن ﺗ ﺎرﯾﺦ
ﺻدور اﻟﻘرار اﻷﺻل ﺳوف ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺟﻧب اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻣﺑدأ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ.2
ﺗﺣول ،ﺣﯾث ﻗ ررت
وﻗد اﺳﺗﻘر ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻋﻠﻰ اﻷﺛر اﻟرﺟﻌﻲ ﻟﻠ ّ

ﻓ ﻲ ﺣﻛ م ﻟﮭ ﺎ ﺻ در ﻓ ﻲ  15دﯾﺳ ﻣﺑر  1969أﻧ ﮫ " :ﻟﻣ ﺎ ﻛﺎﻧ ت اﻹدارة ﺳ ﻠﻣت ﺑﺧطﺋﮭ ﺎ ،وﻗﺎﻣ ت
ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ وﺿﻊ اﻟﻣدﻋﻲ ،ﻓﺈن ﻗرارھﺎ اﻟﺟدﯾد ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون ﺗﺻ ﺣﯾﺣﺎ ً ،أو ﺗﺣ وﯾﻼً ﻟﻠﻘ رار اﻟﻣﻌﯾ ب
ﺗﺣول اﻟﻘرار ﻟﯾس ﻟﮫ ﺻﻔﺔ إﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ،ﺑل ﺻﻔﺔ ﻣﻘررة ﻓﺣﺳ ب
إﻟﻰ ﻗرار آﺧر ﺻﺣﯾﺢ ،وﻣن اﻟﻣﻘرر أن ّ
ﺗﻧﺳ ﺣب إﻟ ﻰ اﻟوﻗ ت اﻟ ذي ﺻ در اﻟﻘ رار اﻷول اﻟﻘﺎﺑ ل ﻟﻺﺑط ﺎل ،وھ ذا ﻣ ﺎ ﯾﻌ رف ﺑ ﺎﻷﺛر اﻟرﺟﻌ ﻲ
ﺗﺣول ﯾﺗﺿﻣن إﺑطﺎﻻً ﺿﻣﻧﯾﺎ ً وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ،واﻹﺑط ﺎل ﻟ ﮫ أﺛ ر رﺟﻌ ﻲ ﯾﻧﺳ ﺣب
ﺗﺣول ،وأﺳﺎﺳﮫ أن اﻟ ّ
ﻟﻠ ّ
ﺗﺣول اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﯾب إﻟﻰ ﻗرار آﺧر ﺻﺣﯾﺢ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻛ ون ﻗ رار
إﻟﻰ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘرار .ﻓﺈذا ّ
آﺧر ﻣﺣل اﻟﻘرار اﻟذي أﻋﻠﻧت اﻹدارة ﺑطﻼﻧﮫ ﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘرار اﻟﻣﻌﯾب ".3
وﻗد ﺳﺑﻖ أن أﺷﯾر إﻟﻰ ﺣﻛم آﺧر ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﺻ ﺎدر ﺑﺗﻌﯾ ﯾن
ﻣوظف ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ )ﺑراد ﺳوﯾﺗش( ﻓﻲ ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻘﺎھره ،ﺣﯾث ﺗﺑﯾﻧ ت أن اﻟﻘ رار اﻟﺻ ﺎدر ﺑ ﺎﻟﺗﻌﯾﯾن ﻗ رار
ﻣﻌدوم؛ ﻟﻌدم وﺟود وظﯾﻔﺔ )ﺑراد ﺳوﯾﺗش( ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﻘرار إﻟﻰ ﻗرار آﺧر

1
ﺗﺤﻮل اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،209ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯿﻞ ،ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻘ ﺮارات اﻹدارﯾ ﺔ،
 د .أﺣﻤﺪ ﯾﺴﺮيّ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.433
اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻘﺮارارت اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.349 ،2004 ،
 -2د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ،ﻓﻜﺮة
ّ
-3ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ،ﺳﻨﺔ  ،24ص ،144ﻧﻘﻼ ﻋﻦ د .رأﻓﺖ دﺳﻮﻗﻲ ،ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺤ ّﻮل ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮارارت اﻹدارﯾ ﺔ،
دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.349 ،2004 ،
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ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ -وھﻲ وظﯾﻔﺔ ﻋﺎﻣل ﺗﻠﯾﻔون -ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻ دور ﺗﻌﯾﯾﻧ ﮫ
ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷوﻟﻰ.1

 -1ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ  ،921ﺳﻨﺔ  3ق ،ﺟﻠﺴﺔ  21ﻣﺎرس.1959 ،
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اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
ﻓﻲ ﺧﺗﺎم ھذا اﻟﺑﺣث ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أوﻻً :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺗﺣول ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻛرة ﺧﻼﻗﺔ ﻟﮭﺎ ﺟذور ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺣﯾث
 .1أن ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﻋرﻓﺗﮭﺎ أﻗدم اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت وﻧﺻت ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وﺗم أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﮫ ﻣ ن ﻓﺎﺋ دة ﻋظﯾﻣ ﺔ ﺗﺗﻣﺛ ل ﻓ ﻲ
إﻧﻘﺎذ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺑﺎطﻠﺔ ﻣن اﻟﺑطﻼن ،وﯾؤﻛد ذﻟك أن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة
ﺗﺣول.
ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻗد ﺗﺿﻣﻧت ﻧﺻوﺻﺎ ً ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ ّ
ﺗﺣول ﻓ ﻲ
 .2إن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻘرار اﻹداري ،وﻋدم وﺟود ﻧﺻوص ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟ ّ
ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﻧﻘل ھذة اﻟﻔﻛرة وﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑ ﺔ،
ﺑ ﺎﻟرﻏم ﻣ ن ﻛ ل اﻟﻣﺑ ررات اﻟﺗ ﻲ ﯾﺳ وﻗﮭﺎ أﺻ ﺣﺎب اﻟ رأي اﻟﻣﻌ ﺎرض ﻹﻋﻣﺎﻟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،طﺎﻟﻣﺎ ان ھﻧﺎﻟ ك ﺷ روط ﻻ ﺑ د ﻣ ن ﺗﺣﻘﻘﮭ ﺎ وﺿ واﺑط ﯾﺗﻌ ﯾن اﻻﻟﺗ زام ﺑﮭ ﺎ ﻋﻧ د
ﺗﺣول.
إﻋﻣﺎل اﻟ ّ
 .3إن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ﻗ د ﺗﻛ ون أﻛﺛ ر ﻣﻣ ﺎ ھ ﻲ ﻋﻠﯾ ﮫ ﻓ ﻲ
ﻧطﺎق اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﻧظ را ً ﻟﺗﻌﻠ ﻖ ھ ذه اﻟﻘ رارات ﺑﺎﻟﻣﺻ ﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وھ ﻲ أوﻟ ﻰ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾ ﺔ
ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔردﯾﺔ.
 .4إن ﻣ ن أھ م ﻣزاﯾ ﺎ ﻓﻛ رة اﻟﺗﺣ ّول ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ أﻧﮭ ﺎ ﺗﻌﻣ ل ﻋﻠ ﻰ إﻧﻘ ﺎذ إرادة
اﻹدارة ﻣ ن اﻟ ﺑطﻼن وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺗﺟﻧ ب زﻋزﻋ ﺔ ﺛﻘ ﺔ اﻷﻓ راد ﺑ ﺎﻹدارة وﺑﻣ ﺎ ﯾﺻ در ﻋﻧﮭ ﺎ ﻣ ن
ﻗرارات ،وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﻣراﻋﺎة ﺣﻘوق اﻷﻓراد اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ واﻟﺣﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣراﻛ ز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻛ ون ﻗ د ﻧﺷ ﺄت ﻋ ن اﻟﻘ رارات اﻟﻣﻌﯾﺑ ﺔ ،وﺧﺻوﺻ ﺎ ً أن اﻟ ﺑطﻼن ﯾﺳ ري ﺑ ﺄﺛر رﺟﻌ ﻲ
وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ.
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ﺗﺣول ﻓﻛرة ﻟﮭﺎ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ وﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ اﻟﺧﺎص اﻟذي ﯾﻣﯾزھﺎ ﻋن ﻏﯾرھ ﺎ ﻣ ن اﻷﻓﻛ ﺎر
 .5إن ﻓﻛرة اﻟ ّ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ اﻟﻣﺷ ﺎﺑﮭﺔ ﻛﺗﻔﺳ ﯾر اﻟﻘ رار اﻹداري وإﺣ ﻼل اﻟﺳ ﺑب اﻟﺻ ﺣﯾﺢ واﻹﻟﻐ ﺎء اﻟﺟزﺋ ﻲ
ﻟﻠﻘرار.
ﺗﺣول ﺳواء ﻓ ﻲ ﻧط ﺎق اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺧ ﺎص أو اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻌ ﺎم
 .6ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺿوح أھﻣﯾﺔ ﻓﻛرة اﻟ ّ
إﻻ أن ﺑﻌ ض اﻟ دول ﻟ م ﺗﺄﺧ ذ ﺑﮭ ﺎ وﻟ م ﺗﺿ ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺷ رﯾﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣدﻧﯾ ﺔ ،وﻟ م ﺗطﺑﻘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل
اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ.
 .7أن ھﻧﺎﻟ ك ﻗﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺣﻛ ﺎم اﻟﻘﺿ ﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺗﺣ ّول اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ﺣﺗ ﻰ ﻓ ﻲ
ﺗﺣول ،ورﺑﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﻟدول اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺑﻔﻛرة اﻟ ّ
ﺗﺣول أو إﻟﻰ ﻋدم رﺳوخ ھذه اﻟﻔﻛرة أو ﻋدم ﻓﮭﻣﮭﺎ أو اﻟﻌ زوف ﻋ ن ﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ ،وھ و أﻣ ر
ﺑﺎﻟ ّ
ﯾﺳﺗﺣﻖ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺑﺣث.
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً :اﻟﺗوﺻﯾﺎت
 .1ﯾوﺻﻲ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺿرورة إﺟراء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺣول ھذه اﻟﻔﻛرة واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ دور
ﺗﺣول.
اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﮫ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ ّ
 .2ﯾوﺻﻲ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺿرورة ﻋﻘد ﻧدوات ﺧﺎﺻ ﺔ ﯾﺷ ﺎرك ﻓﯾﮭ ﺎ ﻓﻘﮭ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧون اﻹداري وﺟﮭﺗ ﻲ
اﻹدارة واﻟﻘﺿﺎء ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﺣ دة ،وذﻟ ك ﻟﺗوﺿ ﯾﺢ ﻣﻔﮭ وم ﻓﻛ رة ﺗﺣ ّول
اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ،واﻟﻔواﺋد اﻟﻲ ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ.
 .3ﯾوﺻﻲ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗﺿ ﻣﯾن ﻗ ﺎﻧون اﻟﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾ ﺔ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ﻧﺻ ﺎ ً ﺧﺎﺻ ﺎ ً ﯾﺟﯾ ز
ﺗﺣول ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏ رار ﻣ ﺎ ھ و ﻣﻧﺻ وص ﻋﻠﯾ ﮫ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ض اﻟ دول
اﻟ ّ
اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ.
ﺗﺣول ﻣن ﻗﺑ ل اﻟﻘﺿ ﺎء ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﺣ دة
 .4ﯾوﺻﻲ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻓﻛرة اﻟ ّ
ﺣﯾﺎل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن ﻓﺎﺋدة ﻛﺑﯾرة ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺدارة أو ﻟﻸﻓراد.
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اﻟﻣراﺟﻊ
 .1د .إﺑ راھﯾم اﻟدﺳ وﻗﻲ أﺑ و اﻟﻠﯾ ل ،اﻟ ﺑطﻼن اﻟﺟزﯨ ﻲ ﻟﻠﻌﻘ ود واﻟﺗﺻ رﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ ،دراﺳ ﺔ
ﺗﺣﻠﯾﻠﯾ ﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾ ﺔ ﻟﻧظرﯾ ﺔ اﻻﻧﺗﻘ ﺎص ،ﻣطﺑوﻋ ﺎت ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﻛوﯾ ت ،ﻣﺟﻠ س اﻟﻧﺷ ر اﻟﻌﻠﻣ ﻲ،
.1998
 .2د .أﺑو زﯾد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ،اﻻﻓﺗراض ودوره ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻘﺎﻧون ،ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﺗ ﺎﻟﯾف،
.1980
ﺗﺣول اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻣﺎدة) (144ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ
 .3د .أﺣﻣد ﯾﺳريّ ،
اﻟﻣﺻ ري ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﻣ ﺎدة ) (140ﻣ ن اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ اﻻﻟﻣ ﺎﻧﻲ ،ﻣطﺑﻌ ﺔ اﻟرﺳ ﺎﻟﺔ،
.1985
 .4د .أﻧ ور ﺳ ﻠطﺎن ،اﻟﻧظرﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﻟﺗ زام ،ج ،1ﻣﺻ ﺎدر اﻻﻟﺗ زام ،دار اﻟﻣﻌ ﺎرف ﺑﻣﺻ ر،
1962
 .5د .ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﻛﺎﻣل اﻷھواﺋﻲ ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ،ج ،1ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام.1995 ،
 .6د .ﺣﻣدي ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ،اﻟوﺳﯾط ﻓ ﻲ اﻟﻧظرﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣ ﺎت ،اﻟﻛﺗ ﺎب اﻷول ،اﻟﻣﺻ ﺎدر
اﻹرادﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ،ط ،1دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة.1999 ،
 .7د .ﺣﻣ دي ﯾﺎﺳ ﯾن ﻋﻛﺎﺷ ﺔ ،اﻟﻘ رار اﻹداري ﻓ ﻲ ﻗﺿ ﺎء ﻣﺟﻠ س اﻟدوﻟ ﺔ ،ﻣﻧﺷ ﺄة اﻟﻣﻌ ﺎرف
ﺑﺎﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ.1987 ،
 .8د .ﺧﻠﯾل ﺟرﯾﺞ ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣوﺟﺑﺎت واﻟﻌﻘود ،ج.1958 ،2
.9

ﺗﺣول اﻟﻌﻘد اﻟﺑﺎطل إﻟﻰ ﺗﺻرف ﺻﺣﯾﺢ ،دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷ ر واﻟﺗوزﯾ ﻊ،
د .رأﻓت دﺳوﻗﻲّ ،
.2005

ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﻘرارارت اﻹدارﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ.2004 ،
 .10د .رأﻓت دﺳوﻗﻲ ،ﻓﻛرة اﻟ ّ
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 .11د .رﻣ زي ط ﮫ اﻟﺷ ﺎﻋر ،ﺗ درج اﻟ ﺑطﻼن ﻓ ﻲ اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ،دار
اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.1968 ،
 .12د .ﺳ ﻌﺎد اﻟﺷ رﻗﺎوي ،اﻟ وﺟﯾز ﻓ ﻲ اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ،اﻟﺟ زء اﻷول ،ﻣﺑ دأ اﻟﻣﺷ روﻋﯾﺔ،
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ.1980 ،
 .13د .رﻣزي طﮫ اﻟﺷ ﺎﻋر ،ﺗ درج اﻟ ﺑطﻼن ﻓ ﻲ اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ،ﻣطﺑﻌ ﺔ
ﻋﯾن ﺷﻣس.1988 ،
 .14د .ﺳ ﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣ ﺎوي ،اﻟﻧظرﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ،ﻣطﺑﻌ ﺔ ﻋ ﯾن ﺷ ﻣس ،اﻟطﺑﻌ ﺔ
اﻟﺳﺎدﺳﺔ.1991 ،
 .15د .ﺳ ﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣ ﺎوي ،اﻟﻧظرﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ،اﻟطﺑﻌ ﺔ
اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ.1984 ،
 .16د .ﺳ ﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣ ﺎوي ،اﻟﻘﺿ ﺎء اﻹداري ،ﻗﺿ ﺎء اﻟﺗﻌ وﯾض وط رق اﻟطﻌ ن ﻓ ﻲ اﻷﺣﻛ ﺎم،
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ.1996 ،
 .17د .ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﺳﯾد ﺗﻧﺎﻏو ،د .ﻧﺑﯾل اﺑراھﯾم ﺳﻌد ،اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ،ج ،1ﻣﺻ ﺎدر
اﻻﻟﺗزام ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.1993 ،
 .18د .ﺻ ﺎﺣب ﻋﺑﯾ د اﻟ ﺗﻼوي ،ﺗﺣ ّول اﻟﻌﻘ د )دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ( ،ﻣﻛﺗﺑ ﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻧﺷ ر
واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻣﺎن.1997 ،
 .19د .ﻋﺑ د اﻟﺣﻛ ﯾم ﻓ ودة ،اﻟ ﺑطﻼن ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ واﻟﻘ واﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ،ط ،2دار اﻟﻔﻛ ر
واﻟﻘﺎﻧون.1999 ،
 .20د.ﻋﺑ د اﻟﺣ ﻲ ﺣﺟ ﺎزي ،اﻟﻧظرﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﻟﺗ زام وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧون اﻟﻛ وﯾﺗﻲ ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ،
ج،1ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت.1955 ،
 .21د.ﻋﺑ د اﻟﺣ ﻲ ﺣﺟ ﺎزي ،اﻟﻧظرﯾ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻼﻟﺗ زام وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧون اﻟﻛ وﯾﺗﻲ ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ،
ج ،1ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت.1982 ،
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 .22د .ﻋﺑ د اﻟ رزاق اﻟﺳ ﻧﮭوري ،اﻟوﺳ ﯾط ﻓ ﻲ ﺷ رح اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣ دﻧﻲ اﻟﺟدﯾ د ،ﻧظرﯾ ﺔ اﻻﻟﺗ زام
ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم ،دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑﯾروت.1952،
 .23د .ﻋﺑ د اﻟﻌزﯾ ز ﻋﺑ د اﻟﻣ ﻧﻌم ﺧﻠﯾﻔ ﺔ ،اﻟﻘ رار اﻹداري ﻓ ﻲ ﻗﺿ ﺎء ﻣﺟﻠ س اﻟدوﻟ ﺔ ،اﻟطﺑﻌ ﺔ
اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.2008 ،
 .24د .ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳوﻧﻲ ﻋﺑد ﷲ ،وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة ،ﻗﺿ ﺎء اﻷﻟﻐ ﺎء،
ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﺎﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ.1983 ،
 .25د .ﻋﺑ د اﻟﻘ ﺎدر ﺧﻠﯾ ل ،ﻧظرﯾ ﺔ ﺳ ﺣب اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون
اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻹﯾطﺎﻟﻲ ،دار اﻟﻧﮭظﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.1964 ،
 .26د .ﻋﺑ د اﻟﻣﺟﯾ د اﻟﺣﻛ ﯾم ،ﻋﺑ د اﻟﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﺑﻛ ري ،د .ﷴ ط ﮫ اﻟﺑﺷ ﯾر ،ﻣﺻ ﺎدر اﻻﻟﺗ زام ،دار
اﻟﻛﺗب.1980 ،
 .27د .ﻋﺑ د اﻟﻣ ﻧﻌم ﻓ رج اﻟﺻ ده ،ﻣﺻ ﺎدر اﻻﻟﺗ زام ،دراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻠﺑﻧ ﺎﻧﻲ واﻟﻘ ﺎﻧون
اﻟﻣﺻري ،دار اﻟﻧﮭظﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ وﻟﻠﻧﺷر.1971 ،
 .28د .ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻓرج اﻟﺻده ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ ،اﻟﺟزء
اﻷول ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.1990 ،
 .29د .ﻋﺑ د اﻟﻣ ﻧﻌم ﻓ رج اﻟﺻ دة ،ﻣﺻ ﺎدر اﻻﻟﺗ زام ،دراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻠﺑﻧ ﺎﻧﻲ واﻟﻘ ﺎﻧون
اﻟﻣﺻري ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.1974 ،
 .30د .ﻋﻠ ﻲ اﻟﺑ ﺎرودي ،د.ﷴ ﻓرﯾ د اﻟﻌرﯾﻧ ﻲ ،اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﺗﺟ ﺎري ،ج ،2اﻻوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾ ﺔ
واﻻﻓﻼس ،دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.1961،
ﺗﺣول اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ،
 .31د .ﻋﻠﻲ ﻛﺎظم اﻟﺷﺑﺎﻧﻲّ ،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.2015 ،
 .32د .ﻋﻣ ر ﻣﻣ دوح ﻣﺻ طﻔﻰ ،أﺻ ول ﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻘ ﺎﻧون ،ﺗﻛ وﯾن اﻟﺷ راﺋﻊ وﺗ ﺎرﯾﺦ اﻟﻘ ﺎﻧون
اﻟﻣﺻري ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﺑﺻﯾر ﺑﺎﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ.1954 ،
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 .33د .ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺑد ﷲ ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ،اﻟﻛﺗﺎب اﻷول ،ج،1
اﻟﻌﻘد واﻹرادة اﻟﻣﻧﻔردة ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﻼء اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻟﻣﻧﺻورة.1996-1995 ،
 .34د .ﻣﺠﺪي ﺷﻌﯿﺐ ،ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﻮداﻹدارﯾﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،أﻛﺎدﯾﻤﯿ ﺔ ﺷ ﺮطﺔ
دﺑﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،2015 ،ص.1
 .35د .ﻣﺟدي ﻣ دﺣت اﻟﻧﮭ ري ،ﻣﺑ ﺎدئ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻹداري ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات اﻟﻌرﺑﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﺣ دة،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزﯾرة.2011 ،
 .36د .ﷴ ﻋﺑد ﷲ ﺣﻣ ود اﻟ دﯾﻠﻣﻲ ،ﺗﺣ ّول اﻟﻘ رار اﻹداري ،اﻟ دار اﻟﻌﻠﻣﯾ ﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ودار اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ
ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.2001 ،
 .37د .ﷴ ﻋﺑد اﻟﮭﺎدي اﻟﺷﻘﻧﻘﯾري ،ﻣذﻛرات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻟﻣﺻ ري ،دار اﻟﻔﻛ ر اﻟﻌرﺑ ﻲ،
.1977
 .38د .ﷴ ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ،اﻟﻘرار اﻹداري ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر.2005 ،
 .39د .ﷴ ﻣ ﺎھر أﺑ و اﻟﻌﻧ ﯾن ،ﺿ واﺑط ﻣﺷ روﻋﯾﺔ اﻟﻘ رارات اﻹدارﯾ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻣ ﻧﮭﺞ اﻟﻘﺿ ﺎﺋﻲ،
اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ.2007 ،
 .40د .ﻣﺻطﻔﻰ اﺑو زﯾد ﻓﮭﻣﻲ ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ.1979 ،
 .41د .ﻣﺻ طﻔﻰ اﺑ و زﯾ د ﻓﮭﻣ ﻲ ،اﻟوﺳ ﯾط ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧون اﻹداري ،اﻟﺟ زء اﻷول ،ﺗﻧظ ﯾم اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.1995 ،
 .42د .ﻣﻧﺻ ور ﺣ ﺎﺗم ﺣﺳ ن ،ﻓﻛ رة ﺗﺻ ﺣﯾﺢ اﻟﻌﻘ د ،دراﺳ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ،دار اﻟﻛﺗ ب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ﺔ،
.2010
 .43د .ﻣوﺳﻰ ﻣﺻطﻔﻰ ﺷﺣﺎدة ،ﺣدود اﻟﺗزام ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺑﺳﺣب واﻟﻐ ﺎء ﻗراراﺗﮭ ﺎ
اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﻣﺷ روﻋﺔ وﻏﯾ ر اﻟﻣﺷ روﻋﺔ ،ﻣرﻛ ز اﻟﺑﺣ وث واﻟدراﺳ ﺎت ،ﺷ رطﺔ اﻟﺷ ﺎرﻗﺔ،
.1999
اﻟﻘواﻧﯾن.
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 .1ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم .1942
 .2اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم .1975
 .3اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻻردﻧﻲ رﻗﻢ  43ﻟﺴﻨﺔ .1976
 .4ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﻣﺎراﺗﻲ رﻗﻢ  5ﻟﺴﻨﺔ .1985
 .5ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘود واﻟﻣوﺟﺑﺎت اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم .1982
 .6اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺳوري اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  84ﻟﺳﻧﺔ .1949
 .7اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌراﻗﻲ رﻗم  40ﻟﺳﻧﺔ .1951
 .8اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘطري رﻗم  22ﻟﺳﻧﺔ .2004
 .9اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻛوﯾﺗﻲ رﻗم  67ﻟﺳﻧﺔ 1980
 .10اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري رﻗم  131ﻟﺳﻧﺔ .1948
 .11ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم .1983
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